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ملخص

يتناوؿ ىذا البحث دراسة الموضوعات المعترضػة لسسػياؽ التػش الػتمست عسييػا سػورة ا حػزاب التػش

يوىـ وجودىا فش موضعيا بعد اتصػاليا بمػا لبسيػا ومػا بعػدىا فػش محاولػة لسألػؼ عػف بوجػو تناسػبيا مػ

سياليا الناظـ ليا؛ ذلؾ بف ىذه الظػاىرة متػوافرة فػش سػورة ا حػزاب بلػأؿ فػت يػدف لد ارسػتيا بمػا ينيػش

عف ىذه السورة لبية اإلغراب والتيأؾ الموضوعش والتحقؽ بف ىذه السورة سياؽ واحد منسجـ متناسػب
تيأؾ فيو و إغراب.

Abstract
This research addresses the contextual contrasting issues included in Al Ahzab Sura
that their existence creates a confusion when coming in a certain position after being
linked with what comes before or after it. This study is an attempt to identify features of
appropriateness with the controlling context as this phenomenon is abundant in Al
Ahzab Sura; making it necessary to be examined. This refutes the common idea that
this Sura is degraded and to verify that the context is one coherent unit without any
form of discontinuance.

املكدمة.

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عسى بلرؼ الخسؽ والمرسسيف وعسى آلو وصحبو .وبعد :لقد بنزؿ اهلل ىذا

القرآف عسى ىيئة مخصوصة مف ناحية ترتيب آياتو وموضوعاتو عسى خالؼ معيود مؤليات البلر مف حيث ترتيب
المطالب ويعد ىذا الترتيب وجيا مف بوجو اإلعجاز؛ لما يلتمؿ عسيو مف انسجاـ وتناسب جسش وخيش بيف موضوعاتو
المتالحقة وفؽ حرأة السياؽ فش السورة القرآنية الواحدة .وىذا ا نسجاـ والتناسب ىو مف بعظـ بسرار ىذا الأتاب المعجز؛ إذ
تتجسى فش ثناياه عظمة القرآف إ بف بعض الموضوعات القرآنية لد بتت فش مولعيا مف القرآف مما

يبدو فييا وجو

التناسب ظاى ار ويسوح فييا إلأاؿ مف جية ارتباطيا بسابقيا و حقيا؛ بحيث يغدو ا مر بلبو با نقطاع السيالش بو
اإلغراب مف جية ا تصاؿ الموضوعش وسيتـ فش ىذا البحث تناوؿ ىذه الظاىرة فش سورة ا حزاب؛ إذ سألوـ بدراسة تسؾ

الموضوعات المعترضة محاو الولوؼ عسى حقيقة التناسب بينيا وبيف سياليا الناظـ ليا .راجيا مف اهلل العوف والتوفيؽ.
أسباب اختيار املوضوع.

مف بسباب اختيار دراسة الموضوع :بىمية عسـ التناسب فش إبراز ظاىرة اإلحأاـ المتوطنة فش القرآف؛ وذلؾ بيانا وتجسية

لجانب مف جوانب اإلعجاز القرآنش و ف ىذا النسؽ الترتيبش يعد مف مداخؿ الملأأيف الطاعنيف بالوحدة النسقية الموضوعية
* باحث و ازرة ا ولاؼ واللؤوف والمقدسات اإلسالمية.
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لسقرآف الأريـ ولما بثير حوؿ سورة ا حزاب مف لبية النسخ الميضية إلى لبية نقص ىذه السورة عمػا أانػت عسيػو زمػف
النبش  وتظير بىمية ىذه الدراسة فش إبراز ظاىرة ا عتراض فش موضػوعات القػرآف بوصػييا جػزًام مػف الػنظـ القرآنػش

بالتأأيد عسى الترابط الوثيؽ والتالحـ بيف آيات القرآف وموضوعاتو فش السورة الواحدة.
مشكلة الدراسة.

تتجسى ملأسة الدراسة فش بف ّثـ انقطاعػام مػف حيػث الظػاىر فػش السػياؽ بػيف الموضػوعات المعترضػة فػش سػورة ا حػزاب

وسابقيا و حقيا والتباه عدـ تالؤميا م سياليا الناظـ ليا.
أسئلة الدراسة.

تحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف سؤاؿ رئيس ىو :ما بوجو تناسب اآليات المعترضة فش سورة ا حػزاب لسسػياؽ النػاظـ

ليا؟ وىؿ ثـ انقطاع فش سياليا يؤيد لبية النقص المعزو إلى النسخ بو لبية ضياع لشً مف ىذه السورة؟
أيداف الدراسة.

ٔ -تحديد المقصود بالموضوعات المعترضة لسسياؽ.
ٕ -التعريؼ بسورة ا حزاب والولوؼ عسى لشً مف وال البناً الموضوعش ليا.
ٖ -بياف التناسب السيالش بيف الموضوعات المعترضة لسسياؽ فش سورة ا حزاب.

الدراسات الشابكة.

بعد البحث –وفش حدود اطالعش -لـ ييػرد بح هػد ىػذا الموضػوع بد ارس يػة عسمي يػة متخصصػة سػو الباحػث محمػود فػايز
البطاينػػة فػػش رسػػالتو الموسػػومة بمناسػػبة اآليػػات المعترضػػة لسسػػياؽ فػػش الموضػػوع القرآن ػش الواحػػد رسػػالة دأتػػوراه جامعػػة
اليرموؾ سنة ٕٓٔٚـ .إ بنػو لػـ يتعػرض ن مػف موضػوعات سػورة ا حػزاب .ولػد لمػت بػا طالع عسػى د ارسػات عػدة

بف ىػذه الد ارسػات جميعيػا لػـ تتطػرؽ إلػى موضػوع التناسػب السػيالش لسموضػوعات
الترأت م ىذا البحث مف جية العنواف إ ّ

مبػرزةم الجانػب
المعترضة ولد بتت تسؾ الدراسات عسى ضربيف :بوليما :رّأز عسى د ارسػة الجمػؿ المعترضػة بمييوميػا النحػون ْ
النحػػون والبيػػانش لسجمػػؿ المعترضػػة وثانييػػا :تناولػػت موضػػوع المناسػػبات بوصػػيو بنػػو مػػف عسػػوـ التيسػػير الخاصػػة وممػػا تباينػػت
بلأنو آراً العسماً ومف ىذه الدراسات:

تػو فػش التيسػير رسػالة ماجسػتير لسباحػث عبػد اهلل بػف عبػده بحمػد المبػارأش

-

ا عتراض فش القرآف الأريـ موالعو ود

-

د لة الجمسة ا عت ارضػية فػش القػرآف الأػريـ لسباحػث بحمػد مػرغـ رسػالة دأتػوراه مقدمػة فػش جامعػة سػطيؼ  -الج ازئػر

-

بسسوب ا عتراض فش القرآف الأريـ مف خالؿ الألاؼ لسزمخلرن دراسة نحوية بالغية الباحػث اربػا العربػش جامعػة

مقدمة فش جامعة بـ القر أسية الدعوة وبصوؿ الديف السعودية سنة التقديـ ٕٔٗٛىػٕٜٔٗ/ىػ.

لسـ عسوـ السغة تاريخ التقديـٕٖٓٔ /ـٕٓٔٗ-ـ.

الجزائر الجزائر أسية اآلداب رسالة ماجستير تاريخ التقديـ – ٕٕٓٓـ.
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-

ظاىرة اإللحاـ فش التراأيب السغوية الدأتور خالد بف عبد الأريـ بسندن أسية اآللسف – جامعة عيف لمس ٕٔٓٓـ.
وعسيو فيظير بف ىذه الدراسات جميعػا لػـ تتعػرض لموضػوع التناسػب السػيالش لسموضػوعات المعترضػة فػش سػورة ا حػزاب
مدار ىذا البحث.

حمددات الدراسة.

تتمثؿ حدود الدراسة فش التصارىا عسى :الموضوعات المعترضة لسسياؽ فػش سػورة ا حػزاب .وتػـ انتقػاً المواضػ ا لػرب

للرط البحث.
مهًج الدراسة.

ستوظّؼ ىذه الدراسة المنيج التحسيسش ا سػتنباطش فػش الألػؼ عػف بوجػو التناسػب بػيف الموضػوعات القرآنيػة المعترضػة

والسياؽ الذن بدرجت فيو.
خطة البحث.

جاًت الدراسة فش :مقدمة ومبحثيف وخاتمة وعسى التسسسؿ اآلتش:

المقدمة.
المبحث األول :التمهيد.
المطمب األول :الموضوع القرآنش.
المطمب الثاني :بياف مصطسا التناسب السيالش.
المطمب الثالث :بىمية السياؽ القرآنش وعاللتو بالتناسب.
المطمب الرابع :الموضوعات المعترضة لسسياؽ القرآنش.
المطمب الخامس :المقصود باإلغراب.
المطمب السادس :سورة ا حزاب وصييا ولبية النسخ.
المبحث الثاني :التناسب السياقي لمموضوعات المعترضة في سورة األحزاب.
المطمب
المطمب
المطمب
المطمب

األول :لولو تعالىَ  :وِا ْذ أَ َخ ْذ َنا ِم َن َّ
نك....
ين ِميثَاقَ ُه ْم َو ِم َ
الن ِب ِّي َ
آم ُنوا ا ْذ ُك ُروا المَّ َه ِذ ْكًار َك ِثي ارً.
ُّها الَِّذ َ
الثاني :لولو تعالىَ  :يا أَي َ
ين َ
ين آم ُنوا إِ َذا َن َك ْحتُم ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
الثالث :لولو تعالى :يا أَي َِّ
ات ....
َ َ
ُ ُ
ُّها الذ َ َ
ِ
ون َعمَى َّ
الن ِب ِّي ....
صمُّ َ
الرابع :لولو تعالى :إِ َّن المَّ َه َو َم ََل ئ َكتَ ُه ُي َ

سأَلُ َك َّ
اع ِة ....
اس َع ِن َّ
الس َ
المطمب الخامس :لولو تعالىَ  :ي ْ
الن ُ
السماو ِ
ض َوا ْل ِج َب ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ال ....
المطمب السادس :لولو تعالى :إَِّنا َع َر ْ
َما َن َة َعمَى َّ َ َ
ض َنا ْاأل َ
خاتمة البحث :وتحتون الخاتمة عسى النتائج وبىـ التوصيات.
هوامش البحث.
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املبحث األول:

التنًيد.

بىـ المصطسحات التش تعيف عسى فيـ الموضوع وادراؾ بطرافو وعسى النحو اآلتش:
سنتناوؿ فش ىذا المبحث تعريؼ ّ
املطلب األول :املوضوع الكرآني.
ما يطرحو القرآف مف لضايا متعسقة بديف اإلسالـ بو ما يتطسبو مف مسائؿ الدعوة إليو .والموضػوع الق آرنػ ّش عسػى مسػتوييف:

بوليما :موضوعات جزئية :وىش مػا وضػ ليجسػد فأػرة لرآنيػة واحػدة .وثانييمػا :مػا يطرحػو القػرآف مػف لضػايا حيػث تتضػافر فػش

تجسيدىا موضوعات جزئية عدة .ويمأف بف نطسؽ عسػى ىػذا المسػتو مالموضػوع المرأػب بو الأسػشا وتتػراوح موضػوعات القػرآف
فػػش المسػػتو الثػػانش بػػيف لضػػايا العقيػػدة أاإللييػػات والنب ػوات والسػػمعيات ومنيػػا مػػا يتعسػػؽ بػػأحواؿ المأسيػػيف نحػػو بحأػػاـ الصػػالة
والزأػػاة وسػػائر العبػػادات ومنيػػا مػػا يتعسػػؽ باإلخبػػار أاإلخبػػار عػػف ا مػػـ السػػابقة واإلخبػػار عػػف المسػػتقبسيات والخسػػؽ ومجرياتػػو

مٔا
بأن ػػو :طائي ػػة م ػػف الموض ػػوعات المتقارب ػػة
نعرف ػػو ّ
وغي ػػر ذل ػػؾ .وى ػػذا ا خي ػػر ل ػػد يطس ػػؽ عسي ػػو ممص ػػطسا ْ
المعق ػػدا ؛ ويمأ ػػف بف ّ

المضموف ومتتابعة الورود تندرج فش سورةمٕا.

ومف ىنا يظير وجو التعسؽ بيف الموضػوع والمعقػد؛ ذلػؾ بف المعقػد يتضػمف عػدة موضػوعات جزئيػة بو أسيػة وفػش سػياؽ

آية بو آيات متعددة ومتتابعة.

املطلب الثاني :بياى مصطلح التهاسب الشياقي.

التناسب السيالش مرأب إضافش مأػوف مػف مصػطسحيف لأػؿ منيمػا تعريػؼ مسػتقؿ ىمػا :التناسػب بو المناسػبة والسػياؽ

وسػيتـ الولػػوؼ عسػى تعريييمػػا ووصػييما لريبػػا وبمػا المقصػػود بيػػذا المرأػب ىػػو :الد لػة عسػػى التناسػب مػػف خػالؿ سػػياؽ الػػنص
المندرج فيو .ويتيرع ىذا المطسب إلى:
مٖا

أولً :عمم التناسب أو المناسبة :بصؿ التناسب فش السغة مف ا تصاؿ

وعرفو البقاعش بأنو" :عسـ تعرؼ منػو عسػؿ ترتيػب
مٗا

بجزائو وىو سر البالغة دائو إلػى تحقيػؽ مطابقػة المقػاؿ لمقتضػى الحػاؿ"  .ونقػؿ الزرألػش فػش البرىػاف عػف ابػف العربػش

ػبع ي
منتظمػػة اْلمبػػانش"م٘ا .إذف فعس ػػـ
ض حتّػػى تأ ػػوف أاْلأسمػػة اْلواحػػدة متّسػػقة اْلمعػػانش ْ
بعضػػيا بػ ْ
"ارتبػػاط آن الق ػرآف ْ
لولػػو :إنػػو ْ
المناسبات ىو :معرفة بوجو ا تصاؿ بيف بجزاً السورة القرآنيػة وادراؾ مقاصػد ىػذا ا تصػاؿ ممػا يجعػؿ مػف السػورة الواحػدة
لحمة موضوعية واحدة.
السػػياؽ مػػف ا صػػؿ السّغػػون مس و ؽا والأسمػػة مصػػدر سػػاؽ يسػػوؽ فػػالمعنى السغػػون
ثاني ااً :الساايا القرآن اي :تلػػتؽ أسمػػة ّ

مٙا
بأنػػو" :مجموعػػة الق ػرائف السيظيػػة والحاليػػة الدالػػة عسػػى لصػػد
يلػػير إلػػى :الحػػذو والتتػػاب  .ويعػ ّػرؼ السػػياؽ فػػش ا صػػطالح ّ
المتأسـ مف خالؿ تتاب الأالـ وانتظاـ سابقو و حقو بو"مٚا .أما يمأف تعريػؼ السػياؽ بأنػو مجمػوع العوامػؿ الذاتيػة والخارجيػة

لسنص المرتبطة بمقصد المتأسـ وحاؿ المتسقش والتش تعيف عسى فيـ ذلؾ النص وادراؾ معانيو.

وبمػػا السػػياؽ الق آرن ػش فػػيمأف تعرييػػو بأنػػو" :تتػػاب المعػػانش وانتظاميػػا فػػش سػػسؾ ا ليػػاظ القرآنيػػة؛ لتبسػػي غايتيػػا الموضػػوعية فػػش

بياف المعنى المقصود دوف انقطاع بو انيصاؿ"مٛا .وعسيو فالسياؽ القرآنش ىو :نظاـ ترتيب موضوعات القرآف عسى النحو
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الذن بولؼ عسيو.
املطلب الثالث :أينية الشياق الكرآني وعالقتٌ بالتهاسب.

تأمف بىمية السياؽ بوصيو بصالم فش تيسير النصوص وفيـ مراد المتأسـ عسى وجو بمثؿ ولػد بلػار العسمػاً إلػى بىميػة
السياؽ بو المقاـ وتطسّبو مقا مخصوصا يتالًـ معو ولالوا عبارتيـ الموجزة الدالة :ملأؿ ي
مقاـ مقاؿا .وبياف ذلؾ أما يأتش:
أولً :أهمية السايا القرآناي :تتجسػى بىميػة السػياؽ القرآنػش أونػو يع ّػد تيسػي ار لسقػرآف مػف خػالؿ نصوصػو وبحػواؿ تراأيبػو
الذاتية ومالبسات نزولو فأاف الرجوع إلى السياؽ وا حتأاـ إليو عند الميسػريف لرينػة مػف بىػـ القػرائف الخادمػة لستيسػير.
وتبرز بىمية السياؽ فش ميداف التيسير فش بمور:
بصا طرؽ التيسير وبحسنيا.
يعد مف باب تيسير القرآف بالقرآف الذن ىو
ٔ -إف السياؽ ّ
ّ
ٕ -إنو يعد بصال مف بصوؿ التيسير حيث نجده حاض ار فش تيسير النبش  وتيسير الميسريف مف السسؼ الصالا.

ٖ -إف السياؽ القرآنش معتبر فش حؿ اإللأاؿ والتلابو السيظش والمعنػون فػش اآليػات ويسػيـ فػش اسػتظيار المناسػبات وبسػرار
التراأيبمٜا.

ثانياً :عَلقة السيا بالتناسب :إف الناظر فش عسـ السياؽ القرآنش وعسـ المناسبات يجد بينيمػا عاللػة وثيقػة؛ فأالىمػا يقػوـ عسػى

تض ػػافر عناص ػػر ال ػػنص الق آرنػ ػش وأ ػػؿ منيم ػػا يأم ػػؿ اآلخ ػػر فالس ػػياؽ يع ػػيف عس ػػى في ػػـ المناس ػػبات والمناس ػػبات ب ػػيف اآلي ػػات
والموضوعات تؤدن إلى تالحـ الأالـ وانسجامو ا مر الذن يجعؿ منو سػيالا واحػدا مؤتسيػا وممػا يظيػر فػش العاللػة بػيف ىػذيف

العْسميف بف المناسبة غاية والسياؽ وسيسة ىذا مف جية ومف جية بخر فأالىما وسيسة تػرتبط بغايػة بعػـ ىػش فيػـ مقصػود اهلل
مف أالمومٓٔا.

املطلب الرابع :املوضوعات املعرتضة للشياق الكرآني.
الموضػػوعات المعترضػػة لسسػػياؽ ىػػش :موضػػوعات تقط ػ سسسػػسة الموضػػوع ال ػرئيس الػػذن يتحػ ّػدث عنػػو الػ ّػنص .فػػالنص

القرآنش أثي ار ما يقط الأالـ فش موضػوع معػيف ليتحػدث عػف موضػوع آخػر ثػـ يعػود إلأمػاؿ الموضػوع ا وؿ وأأنػو يريػد ليػت
النظر إليو مف خالؿ المرور بو عرضا فػش بثنػاً سػياؽ موضػوع آخػر .ولػد يقػ موضػوع مػا معترضػا لسػياؽ موضػوعيف

يأمػػؿ ثانييمػػا ا وؿ بحيػػث يبػػدو الموضػػوع المعتػػرض مقحمػػا عسػػى سػػياليما النػػاظـ .ولػػد عػػرض عػػدد مػػف العسمػػاً لػػديما وحػػديثا
بعضػيـ:
ليذا الموضوع تحت مسػميات مختسيػة فمػف المتقػدميف السػيوطش الػذن بلػار إليػو تحػت مسػمى ا سػتطراد فقػاؿ" :ولػاؿ ْ

ط ارد تم ّػر
إليػو وفػش ا ْسػت ْ
اْل ْيرؽ ْبيف التّخسّص وا ْست ْ
طراد ّبنؾ فػش الػتّخسّص ترْأػت مػا ْ
صػت ْ
أنػت فيػو باْلأسّّيػة وب ْلبْسػت عسػى مػا تخسّ ْ
أأنػػؾ لػ ْػـ ت ْقصػ ْػده واّنمػػا عػػرض
إليػػو مػ ما
اسػػت ْ
طْ
ػرور أػػاْلب ْرؽ اْلخػػاطؼ ثػ ّػـ تتْرأػػو وتعػػود إلػػى مػػا ْ
أنػػت فيػػو ّ
ردت ْ
بػػذ ْأر ا ْ ْمػػر الّػػذن ْ
عروضا"مٔٔا .ولعؿ السيوطش يقصد بقولو مولاؿ بعضيـا ابف حجة الحمونمٕٔا.
م

ػطت ىػػذه اآليػػة بػ ْػيف
"توسػ ْ
ومػػف المتػػأخريف ابػػف عالػػور الػػذن ذأػره بسيػػظ ا عتػراض فػػش غيػػر موضػ مػػف تيسػػيره فيقػػوؿّ :
ػاًت معترضػةم ْبينيػا لمناس ي
ػبة
يـ وبمػا لػابسوا بػو تْسػؾ ال ّػنعـ مػف اْلأ ْيػراف ولسّػة ا ْأتػراث فج ْ ْ
آيات ذ ْأر بنش ْ
إسرائيؿ بما ْبنعـ السّو عس ْػي ْ
ْيدرأيا أ ّؿ بسي يي"مٖٔا .وأاف اإلماـ الخطابش ىو بوؿ مف ليت النظر إلى ىذا النسؽ الترتيبش لسقرآف ولد عده مف بوجو إعجازه
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املوضوعات املعرتضة يف سورة األحزاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضـ الموضوعات المتباينة إلى بعضيا عوضا عف المتلاأسةمٗٔا.
حيث تأسـ عف ترتيب المطالب عسى غير معيود البلر إذ ّ
املطلب اخلامص :املكصود باإلغراب.

ػاً بػأ ْبم ير غري ي
ػبم٘ٔا .ب"وذفػش بأ بالمػو ببتبػى بالغريػب
يدور معنى اإلغراب فش السغة حوؿ البعد فأغرب الرجؿ إغ اربػا إذذا ج ب
اْلبعيد بعف اْليبيـ"مٔٙا .وبلصد باإلغراب فش ىػذا الصػدد :بف ىػذا الموضػوع المعتػرض لػد جػاً عسػى نمػط بعيػد عػف الييػـ مػف
بنماط التناسب سواً مػف حيػث اتصػالو بسػابقو و حقػو بو مػف حيػث انصػيار المقصػد الخػاص ليػذا الموضػوع مػ المقصػد

العاـ لسسورة بو بف ىذا الموضوع المعترض لد بتى عسى غير لرط التناسب السيالش مف حيث الظػاىر .واإلغػراب ىاىنػا
يعنش القط بعػدـ التناسػب بػؿ ىػو ممػا يثيػر الػتباه ا نقطػاع السػيالش ومػف ىنػا سػنقوـ بد ارسػة ىػذه اللػبية ثػـ مناللػة بوجػو
التناسب مما يقوض دعائـ ىذا اإلغراب مما لد يلتبو عسى لارئ سورة ا حزاب ومتدبر معانييا.

املطلب الشادض :سورة األحزاب.

مدنيػةه ب جمػاعيـ
سم ْ
اس هػـ ْ
غيػره وىػش ّ
يعػرؼ ليػا ْ
الس ّػنة و ْ
يت سورة ا ْ ْحزاب فش اْلمصػاحؼ وأتػب التّْيسػير و ّ
سورة األحزاب :ىأذا ّ
بصحاب اْلعددمٔٚا .وسيأتش ىذا المطسب فش بنديف:
وعدد آياتيا ه
ثالث ْ
وسبعوف باتّياؽ ْ
اه لَِر ُج ِّال ِّمان َق ْم َب ْاي ِن
أولً :مقصد السورة :إف المقصد الجام لسورة ا حزاب يمأف استمداده مف لولو تعػالىَّ  :ما َج َعا َل المَّ ُ
وردا
ِفي َج ْوِف ِه[ا حػزاب]ٗ :؛ حيث تقرر ىذه العبارة القرآنية حقيقة تعامؿ اهلل -جؿ وعال-م مخرجػات الػنيس البلػرية لبػو ّ

مػػف خػػالؿ اعتبػػار خسػػوص مػػا ينعقػػد فػػش القسػػب وضػػرورة تجنػػب ا زدواجيػػة فػػش العسػػـ والعمػػؿ .ولػػد بلػػار البقػػاعش إلػػى ذلػػؾ
بقولو" :مقصودىا الحث عسى الصدؽ فش اإلخػالص فػش التوجػو إلػى الخػالؽ مػف غيػر م ارعػاة بوجػو مػا لسخالئػؽ"مٔٛا .ولػذلؾ
عسى اإلنساف المأسؼ بف يتّجو إلى إلػو واحػد وبف يتّبػ نيجػا واحػدا وبف يحػدد موليػو بػال مواربػة و تػردد .فيػش لولػو تعػالى:
َّ ما َج َع َل المَّ ُه لَِر ُج ِّل ِّمن َق ْم َب ْي ِن ِفي َج ْوِف ِه- إلارة إلى بنػو أمػا يجتمػ فػش الجػوؼ لسبػاف يبطػؿ أػؿ منيمػا عمػؿ اآلخػر

أػذلؾ

يجتمػ فػػش القسػب لػػيئاف يػػنقض بحػػدىما مػا يبنيػػو اآلخػػر فػػال يجتمػ فػػش القسػػب إيمػػاف وأيػر و يسػػأف إليػػو إيمػػاف

يخالطو نياؽمٜٔا .وىذا المقصد الجام سيسقش بظاللو عسى مياصؿ السورة وموضوعاتيا أافة.

ثانياً :معاقد السورة بو موضوعاتيا الرئيسة :يمأف بف نقسـ سورة ا حزاب إلى سبعة معالد تتضمف ما يأتش:
ٔ -توجيو الرسوؿ  إلى تقو اهلل وعدـ طاعة الأافريف والمنافقيف.

تنلئ حقيقة و بحأاما.

يقرر بف ىذه العوائد
ٕ -إبطاؿ بعض عوائد الجاىسية؛ إذ ّ
العامة لسرسوؿ  عسى المؤمنيف جميعا أما ينلئ صسة ا مومة اللعورّية بيف بزواج النبش والمؤمنيف.
ٖ -إنلاً الو ية ّ
دائيـ مف ا ْلأيرة وا ْلمنافقيف فش وْلعة ا ْ ْحزاب.
ٗ -ا ْعتبار بما ب ْ
بحزاب ْ
بنصر ا ْلم ْؤمنيف عسى ْ
ظيره السّو ْ
مف عنايتو ْ
بع ْ
بح ي
بش .
النبش وذأر فضسيف
وفضؿ آؿ ّ
أاـ فش معالرة ْبزواج ّ
ْ
٘ -التطرؽ إلى ْ
الن ّ
مؤمنات.
مؤمنيف ولباس ا ْل ْ
بميات ا ْل ْ
 -ٙبياف بعض ا حأاـ اللرعية الخاصة بالنبش وح ْأـ حجاب ّ
تيديد ا ْلمنافقيف عسى ْاإل ْرجاؼ با ْ ْخبار ا ْلأاذبةمٕٓا.
ْ -ٚ
ثالثاً :سورة األحزاب وشبهة النسخ :ذأر بعض بىؿ الحديث والميسريف بف سورة ا حزاب أانت تعدؿ سورة البقرة طو

مٕٔا
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h: ?????????????? ?????????????? ??? ??????? ??????????? ?????? ???????????? ????????????? ?????????? The contextual contrasting issues included in Al A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمنود البطايهة
مٖٕا

وبنيا أانت فش مئتػش آيػة فسمػا جمػ عثمػاف القػرآف لػـ يقػدر منيػا إ عسػى ثػالث وسػبعيف آيػةمٕٕا .ولػد أػاف فييػا آيػة الػرجـ

"وىػو ظػاىر فػش الضػياع مػف القػرآف والحػؽ بف أػؿ خبػر ظػػاىره ضػياع لػشً مػف القػرآف إمػا موضػوع بو مػؤوؿ"مٕٗا .لػاؿ ابػػف
أثير مقر ار ولوع النسخ استنادا إلى الروايات" :وىو يقتضش بنو لد أاف فييا لرآف ثـ نسخ ليظو وحأمو بيضا"مٕ٘ا .وتعقبو

القاسمش فقاؿ" :أاف يصا ىذا ا لتضاً لو أاف ىذا ا ثر صحيحا .بما ولـ يخرجو برباب الصحاح فيػو مػف الضػعؼ

مٕٙا
مصػحؼ عثْمػاف
بعػد ْ
بصػحاب رسػوؿ السّػو  عسػى ْ
إجمػاع ْ
السػند ...ول ْػيس ْ
بمأاف"  .ولاؿ ابف عالور" :وأالـ اْلخبػ ْريف ضػعيؼ ّ
مٕٛا

مٕٚا
بف تسػػؾ الزيػػادة أانػػت فػػش صػػحيية فػػش بيػػت عائلػػة -رضػػش اهلل عنيػػا -فأأستيػػا الػػداجف
مْ
ػب لطالػػب" " .و ّبمػػا مػػا ْ
طسػ ه
يحأػػىّ :

فمف تألييات المالحدة والروافض"مٕٜا.

ولد لدـ بعض الميسريف تأويالت ليذه ا خبار غير ما ليؿ مف نسخ اآليػات مػف نحػو بف محتػو السػور القرآنيػة مػف

اآليػػات لػػـ يأػػف عسيػػو أمػػا بصػػبا بعػػد العرضػػة ا خيػرة لسقػرآف؛ إذ نقسػػت بعػػض آيػػات سػػورة ا ح ػزاب إلػػى مواضػػعيا النيائيػػة فػػش
سور بخر مٖٓا.

قمات :ىػذه تػأويالت واحتمػا ت

تقػوـ عسػى دليػؿ مقطػوع بثبوتػو مػف جيػة ومػف جيػة بخػر  :فػ ف القػوؿ بالنسػخ

مطسقا مدفوع بأمريف :بوليما :إف نسخ لرآف يتطسػب ثبوتػو متػوات ار بو ثػـ يحتػاج إثبػات نسػخو إلػى دليػؿ

يقػؿ ثبوتػا عػف

نسخ بغير بدؿ لاؿ تعػالىَ  :ما

دليؿ وجوده .والثانش :بف النسخ برف اآليات مطسقا يخالؼ القرآف الأريـ؛ إذ يقرر بنو
نساها َناأ ِ
ِ
َننس ْخ ِم ْان ِّ
ْت ِب َخ ْي ِّار ِّم ْن َهاا أ َْو ِمثْمِ َهاا[البقػرة .]ٔٓٙ :وبمػا أػوف ا مػر أػاف عسػى سػبيؿ إعػادة الترتيػب فيػذا بلػبو
َ
آياة أ َْو ُن َ
َ
ِّ
َّ
ِ
ِ
ِّ
ِّ
اون *
آية َوالمّ ُ
َعمَ ُام ب َماا ُي َناز ُل قَاالُواْ إن َماا أ َ
َنات ُم ْبتَار َب ْال أَ ْكثَ ُارُه ْم لَ َي ْعمَ ُم َ
اه أ ْ
آي ًة َّم َك َ
ان َ
بالصواب؛ إذ يقويو لولو تعالىَ  :وِا َذا َب َّد ْل َنا َ
ين آم ُناواْ و ُه ًادو وب ْ ِ
س ِمان َّرِّبا َك ِباا ْلح ِّ لِيثَِّب َ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
ين[النحػؿ .]ٕٔٓ ٔٓٔ :إذ تلػير ىاتػاف
سامِ ِم َ
َُ
َ ُ
قُ ْل َنَّزلَ ُه ُر ُ
ش َارو ل ْم ُم ْ
ات الَّاذ َ َ َ
اآليتاف إلى مسػألة إعػادة الترتيػب فػش بثنػاً نػزوؿ الػوحش حيػث بينػت اآليػة الثانيػة سػبب ىػذا التبػديؿ وىػو م ارعػاة بحػواؿ النبػوة
ومواأبػػة ظػػروؼ ا مػػة النالػػئة وبحواليػػا .ولػػولش اآلنػػؼ بلػػبو بالصػواب؛ ذلػؾ بف ىػػذا ا مػػر

فغاية ما تلير اآليتاف إليو بف ثبـ تبديال جر بيف اآليات والتبديؿ

يقػػوـ عسػػى دليػػؿ لطعػػش الد لػػة

يسزـ منو النقؿ المطسؽ بال بػدؿ ذلػؾ عسػى فػرض بف معنػى

اآليػػة الػواردة فػػش اآليػػات السػػابقة يقصػػد بيػػا آيػػات القػرآف وعسػػى بن حػػاؿ فيػػذه اآلراً لػػـ تسػػتند إلػػى دليػػؿ ص ػريا يؤأػػد فحواىػػا.

والقػوؿ اليصػؿ فػش ذلػؾ بف القػرآف الأػريـ بسغنػا أمػا نػزؿ عسػى لسػػب النبػش  مرتبػا عسػى مػا ىػو عسيػو فػش السػوح المحيػوظ جمسػػة
اه لَحا ِ
ون[الحجػػر .]ٜ :و لػػؾ بف ترتيػػب اآليػػات فػػش
اافظُ َ
وتيصػيال نصػػا وترتيبػػا لػػاؿ اهلل تعػػالى :إَِّنااا َن ْحا ُان َنَّزْل َنااا الا ِّاذ ْكَر َوِاَّنااا لَا ُ َ
سور القرآف مف مقتضى حيظو؛ إذ يعد عنص ار مف العناصر الذن ينبنش عسيو اإلعجاز القرآنش.
وعسيو فسورة ا حزاب المثبتة فش المصػاحؼ ىػش سػورة ا حػزاب التػش نزلػت عسػى رسػوؿ اهلل  ذاتيػا بحروفيػا وأسماتيػا

وآياتيػا وموضػوعاتيا نصػا وترتيبػا .وىػذا بيػاف مقتضػػب دعػا إلػى إيػراده بيػذا الوجػو مػػا يطالعػو لػارئ التياسػير عنػد ابتػداً لرائتػػو
لتيسير ىذه السورة فأردت التنبيو عسى ذلؾ.
والمتأمؿ فش ىذه السػورة يتولػؼ بمػاـ والػ التػداخؿ بػيف موضػوعاتيا ومػا تتضػمنو مػف اسػتطرادات بو موضػوعات

معترضة لسسياؽ وأأنيا موضوعات لد بلحمت عسى سياليا مما يوىـ بنيا فػش بعػض بجزائيػا ميأأػة.

يجمػ بينيػا اربػط

ممػػا يػػوىـ بف بحرفػػا لػػد نزعػػت منيػػا ومػػف ىنػػا تػػأتش بىميػػة د ارسػػة ىػػذه المواض ػ د ارسػػة سػػيالية؛ بيانػػا ْوجػػو مناسػػبتيا فػػش

موضػعيا وصػػو إلػػى إثبػػات صػػية اإلحأػػاـ وا نسػػجاـ التػػش تنتضػػـ ىػػذه السػػورة بوصػػييا جػزًا مػػف القػرآف الحأػػيـ .وىػػذا مػػا
سأعأؼ عسى دراستو فش المبحث اآلتش.
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املوضوعات املعرتضة يف سورة األحزاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املبحث الثاني:

التهاسب الشياقي للنوضوعات املعرتضة يف سورة األحزاب.
سألوـ فػش ىػذا المبحػث بمناللػة الموضػوعات المعترضػة لسسػياؽ التػش تضػمنتيا سػورة ا حػزاب مػف خػالؿ مناللػة المواضػ
الملػػأسة مػػف حيػػث ا تصػػاؿ السػػيالش محػػاو الولػػوؼ عسػػى بوجػػو التناسػػب بينيػػا وبػػيف سػػياليا حيػػث سػػتتـ د ارسػػة أػػؿ موضػ فػػش
مطسب خاص عسى النحو اآلتش:
ِ
المطمب األول :لولو تعالىَ  :وِا ْذ أَ َخ ْذ َنا ِم َن َّ
َخا ْذ َنا
ين ِميثَاقَ ُه ْم َو ِمن َك َو ِمن ُّن ِّ
يسى ا ْب ِان َم ْارَي َم َوأ َ
الن ِب ِّي َ
وسى َو ِع َ
يم َو ُم َ
وح َوِا ْبَراه َ
ِم ْن ُهم ِّميثَاقًا َغمِيظًا[ا حزاب.]ٚ :
أولً :بيان وجه العتراض :أاف الخطاب المتقدـ موجيا إلى المؤمنيف ذلؾ فش لولو تعالى :وماا جعال ْأزواجكام الَلئاي
ان َذلِ َك ِفاي ا ْل ِكتَ ِ
ور[ا حػزاب.]ٙ-ٗ :
ساطُ ًا
تظاهرون م ْن ّ
هاتكم إلى لولو :إَِّل أَن تَ ْب َعمُوا إِلَى أ َْولِ َي ِائ ُكم َّم ْع ُروفًا َك َ
ااب َم ْ
هن ّ
أم ْ
فيػػذا الموضػػوع تضػػمف بحأامػػا لػػرعية خاصػػة بػػالمؤمنيف صػػحا فيػػو بعػػض مػػا أػػاف مػػف عوائػػد الجاىسيػػة وبنلػػأ فيػػو عاللػػة

المػػؤمنيف بػػالنبش  وبزواجػػو .ثػػـ بعقػػب ىػػذه ا حأػػاـ بمػػا اعتػػرض بػػو مػػف موضػػوع عقػػدن غيبػػش ىػػو بخػػذ الميثػػاؽ عسػػى
الرسػؿ ل ْػد
ا نبياً ذلؾ الميثاؽ الغسيظ الذن وفى بنبياً اهلل جميعا بو وفاً ليس فولو وفاً لػاؿ ابػف أثيػر" :ف ْ
ػنحف ن ْلػيد ّ
بف ّ
ػؾ و
ػش الّػػذن ل ػ ْػبس في ػػو و ل ػ ّ
بسّغ ػوا رس ػػا ت رّبي ػ ْػـ ونص ػػحوا ا ْ م ػػـ وب ْفصػػحوا لي ػ ْػـ ع ػػف اْلح ػ ّ
ػؽ اْلمب ػػيف اْلواضػػا اْلجس ػ ّ
ص ْاد ِق ِهم وأَع َّاد لِ ْم َك ِ
ين عان ِ
امتراً"مٖٔا .ثـ يرج معيدام الأالـ إلى خطاب المؤمنيف بقولو تعػالى :لِيسأَ َل َّ ِ ِ
ين َعا َذ ًابا
ااف ِر َ
ْ َ َ
الصادق َ َ
َْ
ْ
ِ
يما[ا حزاب .]ٛ :وىو تعقيب عسى ا حأاـ السابقة بيانا لجزاً مف يستزـ بيا ومف يستزـ ويبعد بف تأػوف تعقيبػا عسػى آيػة
أَل ً

بخذ الميثاؽ عسى ا نبياً إذ

يستقيـ بف يلؾ بصدليـ ولد تقرر بف اهلل سػبؽ وبخػذ عسػييـ ميثالػا غسيظػا .ثػـ يسترسػؿ السػياؽ

فش خطاب المؤمنيف ممتنا عسييـ بنصرىـ حيف ولعة ا حزاب .وعسيو تأػوف اآليػة المعنيػة موضػوعا معترضػا وممػف بلػار إلػى
ذلؾ محمد عزت دروزة فقاؿ بخصوص اآلية" :ولـ نطس عسى رواية فػش مناسػبة اآليتػيف و عسػى تعسيػؿ لوضػعيما فػش مأانيمػا؛
نيمػا يبػدواف وحػػدة مسػتقسة

عاللػػة ليػا بمػا سػػبؽ وبمػا ىػػو آت"مٕٖا .وغايػة مػا بردتػػو مػف أالمػػو بنػو لػد لػػرر بف اآليػة ا ولػػى

جزًا مف موضوع معترض واف أنت بخاليو فش حدود ا عتراض.

ثانياً :مناسبة الموضوع لمقصد السورة :لست آنيا :إ ّف المقصد الجػام لسموضػوعات التػش الػتمست عسييػا سػورة ا حػزاب ىػو
اعتبار خسوص مػا ينعقػد فػش القسػب وضػرورة تجنػب ا زدواجيػة فػش العسػـ والعمػؿ وانعػداـ لبػوؿ التنػالض فػش حأػـ اهلل عسػى
بفعػػاؿ المأسيػػيف ويعػػد ىػػذا المقصػػد رأنػػا فػػش بداً بنبيػػاً اهلل لػػذلؾ الميثػػاؽ الغسػػيظ الػػذن بخػػذه عسػػييـ؛ إذ لػػاموا بػػو حػػؽ ليػػاـ

مخسصيف وببعد ما يأونوف عف التنالض فش التحمؿ وا داً وينسحب ذلؾ عسى تطبيػؽ المػؤمنيف لتسػؾ ا حأػاـ التػش بمػرىـ
اهلل بيا بو أما يعد بصال فش استحقاؽ النػاس الجػزاً يػوـ القيامػة مػف مػؤمف بو أػافر بػؿ ىػو صػسب ا مػر الػذن سيسػألو
اهلل الن ػػاس أاف ػػة وذات ػػو ينس ػػحب عس ػػى م ػػا أ ػػاف م ػػف بى ػػؿ المدين ػػة المن ػػورة م ػػف موال ػػؼ إزاً اب ػػتالً مولع ػػة ا حػ ػزاب .وعسي ػػو

فالموضوع المعترض فش غاية ا نسجاـ مف حيث المقصد م سيالو.

ثالثاً :بيان أوجه التناسب بين الموضوع المعترض وسياقه :ذأر الميسروف بوجيا لستناسػب بػيف ىػذا الموضػوع وسػيالو
وسأعرض لبعضيا أما يأتش:
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h: ?????????????? ?????????????? ??? ??????? ??????????? ?????? ???????????? ????????????? ?????????? The contextual contrasting issues included in Al A
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ذأر الطبرن إنو لما ذأر ما سبؽ مف ا حأػاـ وعقػب عسييػا بف ذلػؾ أػاف مسػطو ار فػش الأتػاب بتبعػو بػأمر آخػر ىػو
مما سطر فش الأتاب؛ ذلؾ بف اهلل لد بخذ الميثاؽ عسػى ا نبيػاً وخػص مػنيـ محمػدا مبتػدئا بػو تلػرييا لػو واعػالً لقػدره بػيف
الرسؿ ثـ ثنى بأولش العزـ منيـ -صسوات اهلل وسالمو عسػييـ جميعػا -فػالرابط بػيف الموضػوع المعتػرض ومػا سػبقو بف أػال

أػاف فػػش الأتػػاب مسػػطو ارمٖٖا .وبلػاـ الزمخلػػرن وجػػو تعسػػؽ الموضػػوع المعتػرض مػ مػػا بعػػده عسػى حقيقػػة مسػػاًلة النػػاس يػػوـ
القيامػػة عػػف إجػػابتيـ الرسػػؿ ومػػف ضػػمف ذلػػؾ ا حأػػاـ التػػش الػػتمست عسييػػا اآليػػات السػػابقة لبيػػاف بخػػذ الميثػػاؽ وتأويػػؿ

مسألة الرسؿ :إثابة المصدليف ليـ وتبأيت الأافريف بيـمٖٗا.

لمػا بمػر النبػش -عسيػو الصػالة والسػالـ -با تقػاً وب ّأػده
وبنى الرازن ْ
وجو تعسّؽ ْاآلية بما ْلبسيا عسى ّ
بف السّػو تعػالى ّ
بف
أأنػو لػاؿ :اتّػؽ السّػو و تخ ْ
بياين؛ ّ
باْلحأاية الّتش خلش فييا ّ
الناس ب ّأده ْ
بوج يو آخر ولػاؿ :وا ْذ أخذْنا مان الّن ّ
ػؼ بح مػدا وا ْذأ ْػر ّ
ؼ و طم همٖ٘ا.
خو ه
السّو بخذ ميثاؽ ّ
نعيـ ْ
يـ يبسّغوف رسا ت السّو و ْ
يم ْ
الن ّبييف فش ّبن ْ
مف ذلؾ ْ
ِ
صا ْاد ِق ِهم وأَعا َّاد لِْم َكا ِ
ين عاان ِ
وعػد الػرازن لولػػو تعػػالى :لِيساأَ َل َّ ِ ِ
يمااا تعقيبػػا عسػػى بخػػذ الميثػػاؽ فالمصػػدؽ
ااف ِر َ
ْ َ َ
الصااادق َ َ
َْ
ين َعا َذ ًابا أَل ً

محاسب والمأذب معذبمٖٙا .ولريبا مما ذىػب الػرازن إليػو ذىػب البقػاعش جػاعال ملػقة تغييػر العوائػد عسػى ا نيػس داعػش التقػو

وبف ىػػذه الملػػقة ىػػش برىػػاف الصػػدؽ والنبػػش مػػأمور بػػالتبسيي ميمػػا أػػاف ا مػػر لػػالا عسػػى النػػاس فأػػاف تػػذأير النبػػش بمػػا بخػػذ عسيػػو
وعسى ا نبياً مف ميثاؽ حاف از لو عسى البالغ فمػف صػدؽ والتػزـ أػاف جػ ازؤه الجنػة ومػف أػذب وتنأػب أػاف جػ ازؤه النػارمٖٚا .ثػـ بػيف
البقػاعش وجػو تناسػب موضػوع الميثػاؽ مػ موضػوع امتنػاف اهلل عسػى بمػة اإلسػالـ فػػش معرأػة ا حػزاب لػائالم" :ولمػا بأػد -سػػبحانو-

وجػوب الصػدع بأػػؿ بمػره واف عظمػػت وزادت حرلتػو مػػف غيػر رأػػوف إلػى مؤالػػؼ موافػؽ و اىتمػػاـ بمخػالؼ ملػػالؽ اعتمػادام عسػػى

تدبيره وعظيـ بمره فش تقديره ذأرىـ بدليؿ ليودن ىو بعظـ ولائعيـ فش حروبيـ وبلد ما دىمتيـ مف أروبيـ"مٖٛا.

وبضاؼ عبد الأريـ الخطيب وجيا معتب ار إذ عد وجو التناسػب مػف لبيػؿ "عطػؼ حػدث عسػى حػدث وجمػ لػأف إلػى
لأف والحدث المعطوؼ عسيو ىو لولو تعػالى :وأُولُاواْ األَر َح ِ
ض ِفاي ِكتَ ِ
اه ْم أ َْولَاى ِب َاب ْع ِّ
ااب المّ ِاه .والحػدث المعطػوؼ
اام َب ْع ُ
َْ
ضُ
ْ
ىو ما بيف ا نبياً مػف رحػـ تجمعيػـ عسػى و ً بعضػيـ لػبعض ومناصػرة بعضػيـ لػبعض ...بمػا مناسػبتيا لمػا بعػدىا فػ ف
اآليػات التػػش تػػأتش بعػػد ىػػذا سػػتذأر معرأػػة ا حػزاب التػػش اجتمػ فييػا الييػػود مػ بىػػؿ مأػػة عسػػى حػػرب النبػػش وبنػػو إذا أػػاف
لسملرأيف بف يحاربوا النبش ف نو ما أاف لسييود -وىـ بىؿ أتاب وبتبػاع نبػش مػف بنبيػاً اهلل -بف ينحػازوا إلػى جبيػة اللػرؾ
أعاد ل ْمكاافرين عاذاباً أليمااً ىػو تيديػد
عان ْ
قهم و ّ
الصاادقين ْ
وبف يأونوا معيـ حربا عسى المؤمنيف ...ولولػو تعػالىْ  :
ليسائل ّ
صاد ْ

ووعيد ىؿ الأتاب الذيف نقضوا الميثاؽ الذن بخذه اهلل عسى نبييـ بأف يصدؽ بالنبش وينصره إذا التقى بػو ولػد التقػى بػو
نبييـ فش بلخاصيـ"مٖٜا.

بف ذلؾ التّأْييػد الّػذن
ولد عد ابف عالور امتناف اهلل عسى المؤمنيف لما لرع بالأالـ عف معرأة ا حزاب إلارةم إلى ّ
مف آثار ا ْلميثاؽ الّذن بخذه السّو عسى رسولو حيف بعثومٓٗا.
بثر ْ
ّبيد السّو بو رسولو  وا ْل ْ
مؤمنيف معو ما ىو إ ه

ولػػد بجم ػػؿ محم ػػد ع ػػزت دروزة وجػػو التناس ػػب إذ جع ػػؿ الموض ػػوع المعت ػػرض بمثابػػة "التعقي ػػب عس ػػى اآلي ػػات الس ػػابقة

جميعيا بدًا مف مطس السورة الػذن احتػو تثبيتػا لسنبػش وبمػ ار لػو بتقػو اهلل وعػدـ إطاعػة الأيػار والمنػافقيف واتبػاع وحيػو
وا عتماد عسيو وحده .فاهلل فػش تحميسػو إيػاه رسػالتو لػد بخػذ عسيػو عيػدا بالقيػاـ بالميمػة ليامػا تامػا

ودوف تأثر بأن اعتبار"مٔٗا.

تسػاىؿ فيػو و ىػوادة
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املوضوعات املعرتضة يف سورة األحزاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ار َك ِثيا ارً * وس ِّابحوُُ ب ْكارةً وأ ِ
صامِّي
آم ُنوا ا ْذ ُك ُروا المَّ َه ِذ ْك ًا
َص ً
ُّها الَِّذ َ
املطلب الثاني :قوله تعالىَ  :يا أَي َ
ايَل * ُه َاو الَّاذ ُي َ
َ َ ُ ُ َ َ
ين َ
اان ِباا ْلم ْؤ ِم ِن َ ِ
عمَ ْي ُكم وم ََل ِئ َكتُ ُه لِي ْخ ِرج ُكم ِّم َن الظُّمُم ِ
ات إِلَاى ُّ
الن ِ
ار
َج ًا
يماا * تَ ِحيَّاتُ ُه ْم َي ْاوَم َي ْمقَ ْوَن ُ
َع َّاد لَ ُه ْام أ ْ
س َاَل أم َوأ َ
ُ َ
اه َ
ين َرح ً
اور َو َك َ ُ
َ
َ ْ ََ
يما[األحزاب.]ٗٗ-ٗٔ :
َك ِر ً
أولً :بيان وجه العتراض :ىذا الموضوع القرآنش خطاب لسمؤمنيف يأمرىـ بػذأر اهلل وتسػبيحو وفيػو بيػاف مػف اهلل بنػو يصػسش

عسػى المػؤمنيف الػذاأريف لػو بمعنػػى بنػو –جػؿ وعػال -يييػئ ليػػـ بسػباب رحمتػو بيػذا الػذأر وأػػذلؾ يييػئ ليػـ بسػباب دعػػاً

المالئأة؛ ذلؾ لييدييـ إلى الصراط المستقيـ الذن يقودىـ إلى اليوز با جر العظيـ الذن مف بعظمػو بنيػـ يسقػوف فيػو تحيػة

مف ربيـ وسالما .ولد بتى ىػذا الموضػوع متوسػطا بػيف موضػوعيف تضػمنا بيانػا عػف بعػض بوصػاؼ النبػش  فأػاف بوليمػا
ش ِّ ِ
ِ
ِ
ان مح َّم أد أَبا أ ِّ
سو َل المَّ ِه َو َخاتَم َّ
ين َوَك َ َّ ِ ِّ
يماا[ا حػزاب.]ٗٓ :
النِبِّي َ
لولو تعالىَّ  :ما َك َ ُ َ َ َ
َحد ِّمن ِّر َجال ُك ْم َولَكن َّر ُ
ايٍ َعم ً
َ
ان الم ُه ب ُكل َ ْ
ِ ِِ ِ
ِ
ش ِ
ُّهاا َّ
يار * َوَب ِّ
ااه ًدا َو ُم َب ِّ
شا ِار
اجا ُّمِن ًا
ار َوَن ِاذ ًا
شاًا
سا ْم َنا َك َ
النِبا ُّ
ير * َوَداع ًيااا إِلَاى المَّااه ِبِذْناه َوساَار ً
وثانييمػا لولػو تعػالىَ  :يااا أَي َ
اي إَِّناا أ َْر َ
ير[ا حػزاب .]ٗٚ-ٗ٘ :فالموضػوع عسػى ذلػؾ موضػوع معتػرض لسػياؽ موضػوع يتحػدث
ضًَل َكِب ًا
ين ِبأ َّ
َن لَ ُهم ِّم َن المَّ ِه فَ ْ
ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
عف تقريرات بلأف النبش ا أرـ .فالسياؽ لد انتقؿ مف الأالـ عف النبش وبلبؿ عسى خطاب المؤمنيف مقر ار جمسة مػف نيحػات

الرحمػػة اإللييػػة ثػػـ رج ػ إلػػى الأػػالـ عػػف النبػػش بخطػػاب مبالػػر لػػو  .لػػاؿ ابػػف عالػػور فػػش ذلػػؾ" :إ ْلبػػا هؿ عسػػى مخاطبػػة
إلييا"مٕٗا ثـ لاؿ عند العػود لخطػاب النبػش" :ىػذا
ناؼ ْاب ٌّ
استْئ ه
بلرنا ْ
جمسة ْ
اْل ْ
تدائش متّص هؿ بما ْلبسو لْسمناسبة الّتش ْ
مؤمنيف  ...واْل ْ
بأزواجػو ومػا تخسّػؿ
ؽ بذاتػو وباْلنػداً الثّػانش مػا ىػو متعسّ ه
بالنداً ا ْ ّوؿ ما ىو متعسّ ه
ػؽ ْ
لما ْببسغو ّ
لسنبش  ف ّف السّو ّ
النداً الثّالث ّ
مٖٗا
ذلؾ مف التّ ْأسيؼ والتّ ْذأير ناداه بأو ي
سبحانو -فيو لستّْنويو بلأْنو وزيادة رْفعة م ْقداره" .
صاؼ ْبودعيا – ْ
ْ
ثانياً :مناسبة الموضوع لمقصد السورة :إف إخالص لصد القسوب إلى اهلل فش العسـ والعمؿ وعػدـ ازدواج القسػوب وخسػوص

ا نيػس عػف التنػالض بعظػـ مػا تتحقػؽ فػش ذأػر اهلل وىػػذا اإلخػالص ىػو سػبب بصػيؿ فػش حظػوة بىػؿ اإليمػاف بتوفيػػؽ اهلل

ليـ ورحمتو إياىـ وتييئة سبؿ السالمة ليـ فش الدنيا واآلخرة وذات المعنػى يتجسػى فػش الأػالـ عػف النبػش  إذ إف اإلخػالص
متحقػػؽ فػػش عسػػـ النبػػش بمػػا لػػرع اهلل لػػو فػػال خسػػؿ و تنػػالض بػػيف باطنػػو  وبػػيف ظػػاىره مػػف عمػػؿ بو لػػوؿ فيمػػا بمػره اهلل بػػو

وينبغش بف تأوف ىذه الحقائؽ محؿ يقيف عنػد المػؤمنيف خالفػا ىػؿ النيػاؽ والمػرجييف؛ فػاإلخالص ىػو اليصػؿ بػيف حقيقػة اإليمػاف
ووال النياؽ والمنافقيف.
بصػػسيا
ثالثااً :بيااان أوجااه التناسااب بااين الموضااوع المعتاارض وسااياقه :ذأػػر الػرازن فػػش ْ
وجػػو تعسّػػؽ ْاآليػػة بمػػا ْلبسيػػاّ :
السػػورة ْ
"بف ّ

ػش  مػ السّػو وىػو التّ ْقػو وذأػر
بش ْ 
عسيػو ّ
ومبناىا عسى تأْديب ّ
بف يأػوف ْ
ْ
بف السّو تعػالى بػدب بػذ ْأر مػا ْينبغػش ْ
ذأرنا ّ
ولد ْ
النب ّ
الن ّ
فأرلػػد
عسيػػو ّ
بف يأػػوف ْ
مػػا ْينبغػػش ْ
مرسػػسيف ْ
ػش  مػ بىسػػو وبلاربػػو والسّػػو تعػػالى يػأْمر /عبػػاده اْلمػ ْػؤمنيف بمػػا يػأْمر بػػو ْبنبيػػاًه اْل ْ
النبػ ّ
ِ
ِ
ُّهاا
ُّهاا الَّ ِاذ َ
عباده أما ّبدب ّ
آمُناوا ا ْذ ُك ُاروا المَّ َاه ذ ْك ًاار َكثيا ارً ...ولولػوَ :ياا أَي َ
نبيو وبدب بما يتعسؽ بجانبو مف التعظيـ فقاؿَ  :يا أَي َ
ين َ
َّ
عامة اْلخْسؽ"مٗٗا.
عسيو م
بف يأوف ْ
س ْم َنا َك إلارةه إلى ما ْينبغش ْ
النِب ُّي إَِّنا أَْر َ
ّ
وناسب البقاعش بيف ىذا الموضوع وسابقو بقولو" :ولما أاف ما بثبتو لنيسو -سبحانو -مف إحاطػة العسػـ مسػتسزمام لإحاطػة

بأوصاؼ الأمػاؿ وأػاف لػد وعػد مػف توأػؿ عسيػو بػأف يأييػو أػؿ ميػـ ودؿ عسػى ذلػؾ بقصػة ا حػزاب وغيرىػا وبمػر بطاعػة نبيػو
 وتقدـ بالوصية التامة فش تعظيمو إلى بف بنيػى ا مػر فػش إجاللػو وأانػت طاعػة العبػد لرسػوؿ اهلل مػف أػؿ وجػو حتػى يأػوف
مسػػسوب ا ختيػػار معػػو فيأػػوف بػػذلؾ مسػػسمام

يحمػػؿ عسييػػا إ طاعػػة اهلل وأانػػت طاعػػة اهلل أػػذلؾ

يحمػػؿ عسييػػا إ دواـ

ٖٙٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)4ي2019/م

10

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss4/17

h: ?????????????? ?????????????? ??? ??????? ??????????? ?????? ???????????? ????????????? ?????????? The contextual contrasting issues included in Al A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمنود البطايهة

اه
آم ُناوا ا ْذ ُك ُاروا المَّ َ
ُّها الَّ ِاذ َ
ذأره لاؿ بعد تأأيد زواجو  لزينب -رضش اهلل عنيا -بأنو ىو -سبحانو -زوجو إياىاَ  :يا أَي َ
ين َ
ِذ ْكًار َكِثي ارً بن :بأف تعقدوا لو -سبحانو -صيات الأماؿ وتثنوا عسيو بيا بلسػنتأـ فػال تنسػوه فػش حػاؿ مػف ا حػواؿ؛ لػيحمسأـ
ذلػػؾ عسػػى تعظػػيـ رسػػولو  حػػؽ تعظيمػػو واعتقػػاد أمالػػو فػػش أػػؿ حػػاؿ وبنػػو

ينطػػؽ عػػف اليػػو ؛ لتحػػوزوا مغي ػرة وبج ػ امر

عظيمام"م٘ٗا .ثـ وصؿ البقاعش بيف الموضوع المعترض وما لحقو بقولو" :ولما وعػظ المػؤمنيف فيػو  لػو بمػا بلبػؿ بأسػماعيـ

ولسوبيـ إليو وختـ بما يوجب ليـ اليوز بما عنده -سبحانو -وأاف معظـ ذلؾ لو  بلبؿ بالخطاب عسيو ووجيو إليػو فقػاؿ
منوىام مف ذأره ومليدام مف لدره{ :إنا برسسناؾ "}...مٗٙا.

وأضيف :إنو لما أاف سابؽ الأالـ يحمؿ فش طياتو تأديب لسمؤمنيف فش تعامسيـ مػ رسػوؿ اهلل  وتعنييػا لسمنػافقيف

ممػػا لػػد يػػومئ إلػػى لػػشً مػػف البعػػد عػػف رحمػػة اهلل ممػػا يػػؤدن إلػػى لسػػوة القسػػوب بتػػى ىػػذا الموضػػوع ردا لسقسػػوب عػػف مسػػار
لسوتيا وفتحا بواب رحمة اهلل لعباده المؤمنيف ذلؾ ب رلادىـ إلى سبيؿ الخسوص باإليماف والى طريؽ بسػوغ رحمتػو –جػؿ
وعال .-ثـ بعد بف بيف ذلؾ بأده ب ليار تسؾ السبيؿ التش إنما ىش عيف ما برسؿ ىذا النبش جسيا.
ين آم ُناوا إِ َذا َن َك ْحاتُم ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
املطلب الثالث :قوله تعالى :يا أَي َّ ِ
اوه َّن فَ َماا لَ ُكا ْم
اوه َّن ِمان قَ ْب ِال أَن تَ َم ُّ
س ُ
اات ثُ َّام طَمَّ ْقتُ ُم ُ
َ َ
ُ ُ
ُّها الاذ َ َ
ِ
ِ ِ ِّ
يَل[األحزاب.]ٜٗ :
احا َجم ً
سِّر ُح ُ
ِّع ُ
س َر ً
وه َّن َ
وه َّن َو َ
َعمَ ْي ِه َّن م ْن عدَّة تَ ْعتَدُّوَن َها فَ َمت ُ
أولً :بيان وجه العتراض :بتى ىذا الموضوع متوسطا بيف خطابيف لسنبش ّ بوليما :أاف فش بياف الغاية مػف إرسػاؿ النبػش

وتضػػمف بوامػػر خاصػػة بػػالنبش فػػش تعامسػػو مػ المػػؤمنيف ومعامستػػو لسأػػافريف والمنػػافقيف .وثانييمػػا :الػػتمؿ عسػػى بحأػػاـ خاصػػة

بالنبش  فيمػا يحػؿ لػو مػف بزواج .وبمػا الموضػوع المعتػرض فيػو خػاص بصػنؼ مػف المطسقػات ومػا يتعسػؽ بػو مػف بحأػاـ
فالموضوع يبدو ب ّأنو

عاللة لو بما لبسو وما بعده مف جية بنو مف بحأاـ الطالؽ العامة وبما سػابقو و حقػو فيػو موضػوع

واحػػد متحػػد مػػف ناحيػػة المخاطػػب وىػػو النبػػش ا أػػرـ فالموضػػوع عسػػى ذلػػؾ يعػػد موضػػوعا معترضػػا لسسػػياؽ .يقػػوؿ دروزة" :لػػـ

نطس عسى رواية خاصة فش مناسبة نزوؿ اآلية .وىش -أما تبدو -فصؿ جديد .بو بداية فصؿ جديد مف فصوؿ السورة"مٗٚا.
ثانياً :مناسبة الموضوع لمقصاد الساورة :إف تعامػؿ المػؤمف مػ مطسقتػو
وبما بنزؿ فيو مف بحأاـ وىذا التعامػؿ

بػد بف ينطسػؽ مػف إيمانػو الصػادؽ بيػذا الأتػاب

لػؾ داخػؿ فػش معنػى اإلخػالص والبعػد عػف ازدواجيػة المعػايير بحيػث يتجسػى فػش

ىذا التعامؿ معنى اإلحساف وتجنب اإلضرار بالمؤمنات ا مر الػذن يخػرج المػؤمنيف عػف اعتنػاؽ ومسػايرة ىػو الػنيس فػش
وجػػوب منالضػػة العسػػـ والعمػػؿ المػرتبطيف باإليمػػاف لسعمػػؿ المتعسػػؽ بػػالنيس البلػرية وغرائزىػػا الدونيػػة وامتنػػاع اتيػػاؽ بف يجمػ

المخسػػص بػػيف حػػب اهلل واتبػػاع بمػره وحػػب الػػدنيا واتبػػاع لػػيوات الػػنيس اآلمػرة بمخاليػػة بمػػر اهلل وىػػو المقصػػد
لسػػب المػػؤمف ْ
ذاتو الذن يرافؽ الموضوعات المتالحقة فش ىذه السورة الأريمة.

ػش
وجػو تعسّػؽ ْاآليػة بمػا ْلبسيػا بنػو أسّمػا ذأػر اهلل ّ
ثالثاً :بيان أوجه التناسب بين الموضوع المعترض وسياقه :ذأػر الػرازن فػش ْ
لسنب ّ
ُّهاا
مف ْ
مؤمنيف ما يناسبو فأما برلد إلى ما يتعسّؽ بجانب ْ
م ْأرمةم وعسّمو م
بدبا ذأر لْس ْ
تحت يد النبػش مػف بزواجػو بقولػو بعػدَ :ياا أَي َ
َّ
مؤمنػات.
النِب ُّي قُل ِّأل َْزَوا ِج َك  ...برلد المؤمنيف إلى بدب التعامؿ م مف تحػت بيػدييـ بقولػو[ :يػا ّبييػا الّػذيف آمنػوا إذا ْ
نأحػتـ اْل ْ
ثـ يرج الأالـ إلى بياف ا ولى لسنبش مما بحؿ لو مف بزواج ]...مٗٛا .وجعؿ ببػو حيػاف وجػو تعسػؽ الموضػوع بمػا لبسػو لريبػا ممػا
الرسوؿ 
طسيقو ّإياىا
لصة زْييد وزْينب وت ْ
وأانت ْ
اع ّ
تد ْ
ْ
مدخوم بيا و ْ
"لما ذأر تعالى ّ
ت وخطبيا ّ
ذىب إليو الرازن فقاؿّ :
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املوضوعات املعرتضة يف سورة األحزاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد ْان ي
قت ْلبؿ ا ْلمسيس و ّبنيا
قضاً ّ
مف طسّ ْ
عدتيا ّبيف حاؿ ْ
ْ
وناسب البقاعش بيف الموضوع المعترض وما سبقو وما لحقو عسى بسػاس بف اهلل لمػا بمػر نبيػو بالتوأػؿ عسيػو وبلػاـ الػدليؿ
عسييا"مٜٗا.
ّ
عدة ْ

الليودن بقصة ا حػزاب ولريظػة عسػى أيايتػو لمػف بخسػص لػو فسمػا تػـ الػدليؿ رجػ إلػى بيػاف مػا افتػتا بػو السػورة مػف ا حأػاـ

فذأر بلرب الطالؽ إلى معنى المظاىرة المذأورة بوؿ السورة .فقاؿ ناىيػام لسمػؤمنيف لاطعػام ليػـ عمػا أػانوا يلػتدوف بػو فػش التحجػر
آم ُناوا إِ َذا َن َك ْحاتُ ُم  ... ...ولمػا أػاف المػراد ا عظػـ فػش ىػذه اآليػات بيػاف
ُّهاا الَّ ِاذ َ
عسى المربة المطسقة لقصد التحأـ بياَ  :يا بي َ
ين َ
ما لرؼ اهلل بو نبيو مػف ذلػؾ بتبػ مػا بػيف بنػو عػدة زواجػو تنقضػش ببػدا؛ إذ تحػؿ لغيػره بعػده وخصػو مػف بمػر التوسػعة
فش النأاح ما لاًمٓ٘ا.

ردا عسى الأػافريف والمنػافقيف الػذيف
وبضاؼ عبد الأريـ الخطيب وجيما لتعسؽ الموضوع بما بعده؛ إذ جعؿ فش ىذا ّ
أحم ْمنا لاك ْأزواجاك
جعسوا زواج
بي إ ّنا ْ
النبش مف مطسقة متبناه مادةم لسغمز وا تياـ .إذ لد جاً لوؿ اهلل تعػالى :يا ّأيها ال ّن ّ
ّ
النبش إلى ب يلغؿ نيسو بمقو ت المبطسيف وبف يتمت بما بح ّؿ لو مف طيباتمٔ٘ا.
آتيت أجور ّ
الَلتي ْ
هن داعيا ّ
ػزميف
يعا لح ْأػػـ ا ْلمطسّقػػات ْلبػؿ ا ْلبنػػاً بيػ ّػف ْ
بف ت ْسػ ّ
ولػدـ ابػػف عالػػور وجيػػا لتعسػؽ الموضػػوع بمػػا سػػبقو إذ عػده "ت ْلػر م

جح ي
مخصصػةم آليػات ا ْلع ّػدة م ْػف سػورة ا ْلبقػرة
ػش لتأػوف ْاآليػة
ّ
زوجػو زْينػب ْبنػت ْ
ّ
عدةه بمناسبة حدوث طالؽ زْيػد ْبػف حارثػة ْ
بعػدىا؛ لػئال يظ ّػف ظ ٌّ
بف اْلع ّػدة م ْػف
بعد اْلبقرة
ضا آية اْل ّ
ف ّف ا ْ ْحزاب نز ْ
عدة فػش سػورة الطّػالؽ ّ
ػاف ّ
وليخصص بيا ْبي م
النازلػة ْ
لت ْ
ّ
خؿ"مٕ٘ا.
يد ْ
الزْوج ْبـ ْلـ ْ
اً دخؿ بيا ّ
مربة سو ه
آثار ا ْلع ْقد عسى ا ْل ْ
ولد جعؿ ابف عالور غمز المنافقيف فش زواج النبش مف زينب ولغبيـ عسيو وجيا لمناسػبة إتبػاع الموضػوع المعتػرض

وما سبقو لما لحقو وأذلؾ ما جر مف استنأار بعض النسوة ليعؿ المربة التش وىبػت نيسػيا لسنبػش فقػد أػاف ذلػؾ بيضػا م ْػف
س َها لِ َّمن ِب ِّيمٖ٘ا.
ام َأرَةً ُّم ْؤ ِم َن ًة إِن َو َه َب ْت َن ْب َ
لولوَ  :و ْ
مناسبات ا ْلتماؿ السورة عسى ْ

ولد عد دروزة مجشً ىذا الموضوع ىاىنا توضيحا واستدراأا آليات سػورة البقػرة التػش احتػوت تلػريعا فػش صػدد متعػة

المطسقػػات وميػػورىف دوف عػػدتيف .وعسيػػو فمػػف المحتمػػؿ بف يأػػوف ا مػػر لػػد التػػبس عسػػى المسػػسميف فاسػػتيتوا النبػػش  فنزلػػت

اآلية بعد مدة مف نػزوؿ آيػات البقػرة فػأمر النبػش بوضػعيا فػش مقاميػامٗ٘ا .ولػد عسػؿ دروزة وضػعيا فػش سػورة ا حػزاب بقولػو:

"ولعؿ ذلؾ بسبب أوف آيات البقرة أانت مرتبة فسـ ير النبش ضرورة إلخالؿ ترتيبيا واهلل بعسـ"م٘٘ا .وعسػى الػنمط ذاتػو يسػتسيـ
دروزة سبب وض اآليات الالحقة لسموضػوع المعتػرض فػش مقاميػا؛ ذلػؾ بف ىػذه اآليػات نزلػت بعػد آيػات سػورة النسػاً التػش

احتوت تلريعات فش صدد ا نأحة وعدد الزوجات التش يستطي الرجؿ جمعيف فش عصمتو .ولد أاف تعػدد الزوجػات جاريػا
مػػف دوف تحديػػد فتعػػددت زوجػػات النبػػش  أمػػا تعػػددت زوجػػات غي ػره .فسمػػا نزلػػت آيػػات النسػػاً التػػش حػػددت عػػدد الزوجػػات
بأرب أحد بعسى احتيظ الذيف أاف عندىـ بأثػر مػف بربػ زوجػات بػأرب مػنيف وس ّػرحوا العػدد ال ازئػد .وبػرزت ملػأسة زوجػات
رمف مػف الػزواج مػف بعػد طاللي ّػف خالفػا لسنسػاً ا خريػات.
النبش الالئػش أػف بأثػر مػف العػدد المحػدد محرجػة لػو وليػف؛ إذ س ْ
ػيح ْ
فأوحى اهلل بيذه اآليات لح ّؿ الملأسةم٘ٙا.

و يسػػعنش ولػػوؿ دروزة المتقػػدـ إ بف ببػػيف مػػا لػطّ بػػو دروزة فقػػد سػػالو منيجػػو فػػش تيسػػيره إلػػى مثػػؿ ىػػذا اإلغػراب فمػػا

أالمو ىذا إ مف باب ا فتراضات غيػر المسػوغة بػؿ يخػالؼ مػا بجمعػت ا مػة عسيػو وينػالض لواطػ القػرآف؛ فترتيػب اآليػات
لـ يأف موأو إلى النبش بو إلى غيره بؿ ىو لأف منزؿ ىذا الأتاب ومولوؼ عسيو وحده –جؿ وعػال .-أمػا بنػو

يسيػؽ نسػبة

حؿ الملأالت إلى اهلل المدبر الحأيـ واهلل بعسـ.
ٖٓٚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)4ي2019/م

12

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss4/17
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمنود البطايهة

ين آم ُنوا صامُّوا عمَ ْي ِاه وسامِّموا تَ ِ
الن ِب ِّي يا أَي َِّ
ِ
يما
صمُّ َ
ْ
ون َعمَى َّ َ َ
َ
املطلب الرابع :قوله تعالى :إِ َّن المَّ َه َو َم ََل ئ َكتَ ُه ُي َ
سام ً
َ َ َ ُ
ُّها الذ َ َ
[األحزاب.]٘ٙ :
ػش الػػتمؿ عسػػى خبػ يػر عقػػدن ىػػو بف اهلل ومالئأتػػو يصػسّوف عسػػى النبػػش وبمػ يػر
أولً :بيااان وجااه العت اراض :ىػػذا موضػػوعه لرآنػ ٌّ
لسمؤمنيف بأف يصسوا عسيو ويحتمؿ بف يأػوف النبػش ىػو محمػدا  ويحتمػؿ بف يأػوف المقصػود جػنس النبػش وا وؿ بظيػر
ولد بتى ىذا الموضوع متوسػطا فػش بثنػاً الأػالـ عػف بعػض بلػواف إيػذاً النبػش مػف المنػافقيف فيمػا يتعسػؽ بأزواجػو ومػا ينبغػش
لسمؤمنيف بف يتخسقوا بو فش تعامسيـ م النبش ا أػرـ وبيػاف محػارـ بزواجػو ومػف لػو بف يػدخؿ عسػييف ثػـ الأػالـ عػف عالبػة
مف يرتأس فش إثـ إيذاً النبش والمؤمنيف وما فرض عسى بزواج النبش ونسػاً المػؤمنيف مػف سػتر وحجػاب .وعسيػو فػ ف سػابؽ
الموضػوع المعتػػرض و حقػػو يلػػأالف سػػيالا موضػػوعيا واحػػدا يأمػػؿ حقػو سػػابقو وبمػػا الموضػػوع المتوسػػط فيبػػدو طارئػػا عسػػى
السػياؽ ولػذا ف نػو يعػد موضػوعا معترضػػا لسسػياؽ .ولػد عػد ابػف عالػور ىػػذا الموضػوع مػف جمسػة المسػتطردات التػش تخسسػػت

سورة ا حزابم٘ٚا.

ثانياً :مناسبة الموضوع لمقصد السورة :إف البياف القرآنش فش ىذا الموضػوع جػاً متوسػطا بػيف مػا يجػب عسػى المػؤمنيف مػف

تولير لسنبش  ومػا يجػب لػو مػف احتػراـ لخصوصػيتو وىػذا يتطسػب مػف المػؤمنيف اإلخػالص وعػدـ ا زدواجيػة بو التنػالض
فػش التعامػػؿ مػ ا وامػػر اإللييػة أافػػة المرتبطػة بػػذلؾ وعسػى المقصػػد ذاتػو فػ ف الصػالة عسيػػو

بػد بف تأػػوف نابعػة مػػف لسػػب

مخسص فش ا حياف والظروؼ أافة؛ فقد باف ليـ بف اهلل ومالئأتو يصسوف عسى ىػذا النبػش فوجػب عسػى المػؤمف بف يصػسش
عسيو لو وفعال ب خالص سالـ عػف بن مواربػة .فالموضػوع داخػؿ فػش حيػز المقصػد ا سػاس لسسػورة فػ خالص المػؤمف فػش

تطبيؽ بوامر اهلل وخسوص ىذا التطبيػؽ عػف التنػالض ىػو لػرطه فػش لبػوؿ عمسػو سػيما وبف ا وامػر التػش الػتمست عسييػا ىػذه
السورة بوامر بتت عسى غير معيود بىؿ ذلػؾ الزمػاف وفييػا أسػر لمعتػادىـ ممػا بتػاح لمنػافقيف بف يغمػزوا فػش ىػذه ا وامػر

فأاف اإلخالص ىو مناط اإليماف والتسسيـ وا نقياد.
لمػػا بمػػر السّػػو اْلمػ ْػؤمنيف
ثالث ااً :بيااان أوجااه التناسااب بااين الموضااوع المعتاارض وسااياقه :بورد ال ػرازن فػػش وجػػو التناسػػب :بنػػو ّ
أمػؿ ذلػؾ
با ْستْئذاف وثنى بضرب الحجاب عسى بزواجػو لمزيػد مػف طيػارة لسػوبيـ ولسػوبيف وم ارعػاة لحرمػة نبيػو وتػولي ار لػو ّ

ببيػػاف حرمتػػو  بػػأف بػػيف بف ىػػذا النبػػش مػػولّر فػػش المػ ا عسػػى فوجػػب تػػوليره فػػش المػ ا دنػػى فػػأمر المػػؤمنيف بف يصػػسوا
عسيػػو؛ تأسػػيا بحػػاؿ الم ػ ا عسػػى وامتثػػا مػػر اهلل -جػػؿ وعػػال-م٘ٛا .فاآليػػة بتػػت أالتعسيػػؿ؛ لمػػا بفػػاده الأػػالـ السػػابؽ مػػف
التلريؼ العظيـ الذن لـ يعيد لو نظيرمٜ٘ا.

ِ
اه فػأفرد أػالم
صمِّي َعمَ ْاي ُك ْم َو َمََل ِئ َكتُ ُ
وذأر البقاعش وجيا آخر مياده بنو لما أاف -سبحانو -لد لدـ لولوُ  :ه َو الَّذ ُي َ
بخبر وأاف النبش  بعسى المخاطبيف حظػام بفػرده ىنػا بيػذه الصػالة التػش جمػ فييػا المالئأػة الأػراـ معػو -سػبحانو -فقػاؿ:
ون  ...وأػػؿ ذلػػؾ مػػف بجػػؿ إظيػػار لػرفو ولػػدره عنػػد ربػػو وعنػػد المالئأػػة الأ ػراـ فوجػػب تػػوليره
اه َو َم ََل ِئ َكتَا ُ
إِ َّن المَّا َ
ص امُّ َ
اه ُي َ
مٓٙا
نبيػو  التػش ىػش الثنػاً عسيػو وتمجيػده وتعظيمػو
وتعزيره عند مف أاف لو اليضؿ عسييـ  .ولما بمر تعػالى بالصػالة عسػى ّ
اه ِفااي الا ُّاد ْن َيا
ب ّػيف وعيػػد مػػف يرعاىػػا بػأف يجػ بر عسػػى ضػػدىا بقولػػو -سػبحانوَّ  :-
سااولَ ُه لَ َعا َن ُه ُم المَّا ُ
ون المَّا َ
ين ُيا ْاؤُذ َ
إن الَّا ِاذ َ
اه َوَر ُ
مٔٙا
ِ
يسػم
اسػتْئنافما بيانيػا؛ ّنػو ْ
َو ْاْلخَرِة َوأ َ
مم ْػف ْ
مسػتأْنيةه ْ
جمسػة ْ
َع َّد لَ ُه ْم َع َذ ًابا ُّم ِهي ًنا[ا حػزاب" . ]٘ٚ :فاْل ْ
يخطػر فػش نيػوس أثي يػر ّ
بتوليره"مٕٙا فأتت اآلية
عف حاؿ ْلويـ ْ
لد عسـ ْ
حرز ْ
بف يتساًلوا ْ
السابقة ْ
ْاآليات ّ
مف بذ ّ
يـ لسّة التّ ّ
من ْ
الرسوؿ  بما يسيؽ ْ
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املوضوعات املعرتضة يف سورة األحزاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوابا عسى ىذا الخاطر.
ولخص محمد عزت دروزة وجو التناسب بقولو" :والمتبادر بف اآلية متصسة بما لبسيا ومػا بعػدىا معػا .ومعقبػة عسػى
ما جاً لبسيا مف التعسيـ والتأديب والنيش ومميدة لما جاً بعدىا مػف اإلنػذار لسػذيف يتعمػدوف مأايػدة النبػش  وبذاه .وبنيػا
استيدفت تسقػيف المسػسميف مػا يجػب عسػييـ إزاً النبػش مػف التػولير واإلخػالص واجتنػاب أػ ّؿ مػا يؤذيػو ويح ّػز فػش نيسػو لػو
وعمال س ار وجي ار واتباع أؿ ما فيو رضاؤه ولرة عينو وفعسو"مٖٙا.
سأَلُ َك َّ
اون
ناد المَّ ِاه َو َماا ُي ْاد ِري َك لَ َع َّال َّ
اس َع ِن َّ
ااع ِة ُق ْال إَِّن َماا ِع ْم ُم َهاا ِع َ
ااع َة تَ ُك ُ
الس َ
الس َ
املطلب اخلامص :قوله تعالىَ  :ي ْ
الن ُ
يبا[األحزاب.]ٖٙ :
قَ ِر ً
أولً :بيان وجه العتراض :بعد بف تـ الأالـ عف فضؿ النبش فيما سبؽ مف اآليات وما وجب لو  عسى المؤمنيف مف تولير
رج السياؽ لسأالـ عف المنافقيف والذيف فش لسوبيـ مرض والمرجييف محذ ار إياىـ ومبينا بنيـ والعوف فش لر بعماليـ
فذلؾ مف سنف اهلل التش

محالة

تتبدؿ و تنقضش ببدا .ثـ جاً ىذا الموضوع الذن تضمف سؤاؿ الناس عف الساعة وبياف

اإلجابة عسيو ثـ يرج السياؽ لسحديث عما ينتظر الأافريف مف المنافقيف والملرأيف الذيف تظاىروا عسى بىؿ اإليماف وما بعد
اهلل ليـ مف عقاب يوـ القيامة فالأالـ عف جزاً الأافريف بتى إأما لسأالـ عف المنافقيف وبما موضوع الساعة فيو موضوع
ِ
جمسة ثَُّم َل ُي َج ِ
يها
جمسة ْ
اوُروَن َك ف َ
معترضةه ْبيف ْ
طارئ عسى ىذا السياؽ؛ لذا يعد موضوعا معترضا لسسياؽ .لاؿ ابف عالور" :فاْل ْ
ِ
يرمٗٙا .وممف بلار إلى معنى ا عتراض دروزة؛ إذ لاؿ" :وتبدو اآليات
س ِع ًا
وجمسة :إِ َّن المَّ َه َل َع َن اْل َك ِاف ِر َ
ين َوأ َ
َع َّد َل ُه ْم َ
إَِّل َقم ًيَلْ 
فصال جديدا .ولـ نطس عسى رواية خاصة لنزوليا"م٘ٙا.

ثانياً :مناسبة الموضوع لمقصد السورة :إف الأالـ عػف النيػاؽ وبىسػو ثػـ التضػاً السػياؽ ليػت النظػر إلػى السػاعة وبف عسػـ

خص اهلل بو نيسو .ثـ بياف مصير الأافريف مف المنافقيف والملرأيف أػؿ ذلػؾ داخػؿ فػش حيػز المقصػد العػاـ
لياميا ىو مما ّ
ليذه السورة؛ إذ النياؽ ىو عيف منالضة اإلخالص وازدواجية القسوب وبما مصػير الأػافريف فيػو نتيجػة لػذلؾ التنػالض وىػذه

ا زدواجية التش استوطنتيا لسوبيـ وبما السؤاؿ عف الساعة وولتيػا فيػو إف أػاف اسػتعجا ليػا فمرجعػو اللػؾ فييػا وىػو نتيجػة لبعػد
ىؤ ً السائسيف عف مقتضى اإلخالص وولوعيـ فش درأات تنالض القسوب وبمػا إف أػاف السػؤاؿ امتحانػام لصػدؽ النبػش فيػو ارجػ
بيضا لتزلزؿ القسوب وترددىا فش بمػر النبػش ومػا جػاً بػو وىػو

لػؾ بعػد عػف مقتضػى اإلخػالص ومنػدرج فػش لػوازـ التنػالض

فالموضوع فش سيالو منسجـ م مقصد السورة العاـ وداخؿ فش حيزه.
ػاليـ
ثالثاً :بيان أوجه التناسب بين الموضوع المعترض وسياقه :ذأر الرازن فش مناسبة ىذا الموضوع لمػا سػبقو بنػو ّ
"لمػا ب ّػيف ح ْ
ساأَلُ َك
فػش ال ّػدْنيا ّبني ْػـ يْسعنػوف وييػانوف وي ْقتسػوف براد ْ
ىـ باْلقيامػة وذأػر مػا يأػوف لي ْػـ فييػا فقػاؿَ :ي ْ
ػاليـ فػش ْاآلخػرة فػذ ّأر ْ
بف يب ّػيف ح ْ
َّ
يبااا[ا حػزاب"]ٖٙ :مٙٙا .والسػػاعة مػػف بعظػػـ
ااع ِة قُا ْال إَِّن َمااا ِع ْم ُم َهااا ِعنا َاد المَّا ِاه َو َمااا ُيا ْاد ِري َك لَ َعا َّال َّ
ااس َعا ِان َّ
ااع َة تَ ُكا ُ
اون قَ ِر ً
السا َ
السا َ
النا ُ
اه ِفاي ُّ
الاد ْنَيا َو ْاْل ِخ َارِة لػاؿ تعػالى ميػددام ليػـ عسػى
المغيبات العسمية فسما لػاـ مػا يحػرؾ إلػى السػؤاؿ عنيػا فػش لولػو :لَ َعا َن ُه ُم المَّ ُ

ذلػػؾ اإلنأػػار المطػػون فػػش ثنايػػا سػؤاليـ مبينػام مػػا عػػداً الػػديف المسػػتيزئيف فػػش اآلخػرة؛ إذ موعػػدىـ السػػاعة ثػػـ اسػػتأنؼ اإلخبػػار
ين ...مٙٚا .وذلؾ ليرجعوا إلى اهلل وليخسػوا لسػوبيـ مػف النيػاؽ وليطيروىػا مػف
بحاؿ السائسيف عنيا بقولو :إِ َّن المَّ َه لَ َع َن ا ْل َك ِاف ِر َ
تسؾ اآلفات الخبيثة التش استوطنتيا؛ ف ف لـ يصححوا إيمانيـ بصبحوا فش عداد الأافريف وليس لسأافريف عند اهلل إ السعنػة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمنود البطايهة
مٙٛا
الدْنيامٜٙا.
وسوً الدار  .فيذا ىو ح ّ
لعنة ّ
لعنة ْاآلخرة ليّ ْ
ظ اْلأافريف ْ
يت بيا ْ
الساعة وىذه ْ
مف وعيد ّ
ساأَلُ َك َّ
ااع ِة
ااس َع ِان َّ
السا َ
جمسػةَ :ي ْ
الن ُ
وبضػاؼ ابػف عالػور وجيػا آخػر لستناسػب بسسػو عسػى ا سػتئناؼ البيػػانش فقػاؿ" :واْل ْ
ِ
ِ
جمسة :ثَُّم َل ُي َج ِ
يَل تثيػر فػش
س َّان ِة المَّا ِه تَ ْب ِاد ً
يهاا إَِّل َقِم ً
مستأْنيةه ْ
ْ ...
اوُروَن َك ف َ
ايَل إلػى ْلولػوَ  :ولَان تَ ِج َاد ل ُ
استْئنافما بيانيا ّف ْ
ػذاب؟
الدْنيا ْ
تيسيـ فش ّ
وىؿ ذلؾ ْ
منتيى ما عولبػوا بػو؟ ْبو لي ْػـ م ْػف و ارئػو ع ه
نيوس السامعيف التساؤؿ عف ا ْلتصار عسى ْ
نيـ وت ْق ْ
لع ْ
فأاف لولو :إِ َّن المَّ َه لَع َن ا ْل َك ِ
عف ذلؾ"مٓٚا.
اف ِر َ
ين  ...جو مابا ْ
َ
ْ

السماو ِ
ض َوا ْل ِج َب ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
شابَ ْق َن ِم ْن َهاا
اال فَاأ ََب ْي َن أَن َي ْح ِم ْم َن َهاا َوأَ ْ
املطلب الشادض :قوله تعالى :إِ َّنا َع َر ْ
َما َن َة َعمَى َّ َ َ
ض َنا ْاأل َ
َو َح َممَ َها ِْ
ول[األحزاب.]ٕٚ :
ان َ
وما َج ُه ً
ان إَِّن ُه َك َ
نس ُ
اْل َ
ظمُ ً
أولً :بيان وجه العتراض :بتى ىذا الموضوع الق آرنػش العقػدن بعػد ذأػر الأػافريف ومصػيرىـ ومػا سػيحؿ بيػـ مػف عػذاب حسػش

حيث السعير الواجب بحقيـ وعذاب نيسش؛ حيث مػا سػينتابيـ مػف حسػرة ونػدـ سػببو التبعيػة العميػاً لسػادتيـ وأبػرائيـ ثػـ عسػى
بسػػسوب المقابسػػة ذأػػر المػػؤمنيف ومػػا يجػػب عسػػييـ مػػف تػػولير لنبػػش اهلل خالفػػا ليسػػاؽ بنػػش إس ػرائيؿ أمػػا بمػػر المػػؤمنيف بػػالتقو

ووعػػدىـ ب صػػالح بعمػػاليـ ومغيػ ػرة ذنػػوبيـ وطاعػػة نب ػػييـ ؛ وذلػػؾ ىػػو الي ػػوز العظػػيـ .ثػػـ س ػػاؽ موضػػوع ا مانػػة وعرض ػػيا
متوسػػطا بػػيف مػػا سػػبقو ومػػا لحقػػو .ولػػد بتبػ ىػػذا الموضػػوع المتوسػػط بمػػا يعػػد تعقيبػػا عسػػى مػػا سػػبؽ مػػف موضػػوعات .ويحتمػػؿ بف

يأػػوف ىػػذا التعقيػػب لسموضػػوع المتوسػػط بو لسموضػػوع السػػابؽ لػػو .وعسيػػو يأػػوف الموضػػوع المتوسػػط دائ ػ ار بػػيف حػػالش الػػتخسص بو
ا عتراض والراجا عندن حاؿ ا عتراض؛ لقرائف منيا:
ٔ -إ ّف موضوع ا مانة وعرضيا عسػى السػماوات وا رض والجبػاؿ ثػـ عرضػيا عسػى اإلنسػاف وحمسػو إياىػا ىػو بمػر تأػوينش

يتعسؽ بو ثواب بو عقاب؛ إذ الجػزاً إنمػا ينػاط بػا مر والنيػش فسػيس مػف العػدؿ بف يرتػب اهلل العػادؿ عسػى مػف بطاعػو

لص ػ ار ج ػزاً إذ ىػػش إرادتػػو –جػػؿ وعػػال -ىػػش المتحأمػػة فػػش احتمػػاؿ اإلنسػػاف ل مانػػة وىػػش ذاتيػػا التػػش لػػررت بف ىػػذا
ظسوـ جيو هؿ فش بصؿ فطرتو؛ و اختيار لو فش ذلؾ أسو؛ لذا ليس لو فضؿ بو ذنب؛ ولذلؾ فال يترتػب عسػى مػا
اإلنساف ه
اختيار لو فيو جزاً.

ٕ -إ ّف ترتيب الجزاً عقابا وثوابا بلرب بف تتعسؽ باآليػات السػابقة لموضػوع ا مانػة؛ إذ ىػش نيػش لسأػافريف عػف مػا ىػـ
عسيػػو تحػػت تيديػػد العػػذاب وتخوييػػا ليػػـ ممػػا سػػينتابيـ مػػف حسػرة ونػػدـ؛ بغيػػة بف يرجع ػوا عػػف غػػييـ ويتػػدارأوا مػػا فػػاتيـ
ويأيروا بتبعية السادة والأبراً وذلؾ ف الخطػاب موجػو ل حيػاً مػنيـ؛ إذ

ي ازلػوف فػش فسػحة مػف بمػرىـ وىػـ فػش دار

ا بػػتالً .وبمػػا الوعػػد بػػالثواب فمتعسػػؽ بمػػا بمػػر اهلل بػػو سػػابقا طائيػػة المػػؤمنيف مػػف بوامػػر ون ػواىش فمػػف حقػػؽ فػػش حياتػػو
مقتضى بوامر ربو فاز بمغيرتو.

ان المَّ ُه َغبُ ا ِ
يما بلبو بف يتعسؽ با مر والنيش فيما لإنساف فيو اختيار و اختيار
ٖ -إ ّف التعقيب بقولوَ  :و َك َ
ً
ور َّرح ً
خيػػر فاختػػار و بنػػو عػػرض عسيػػو لػػشً مػػف ذلػػؾ أسػػو؛ فلػػأف
فػػش حمػػؿ ا مانػػة فػػال يجػػد بن إنسػػاف فػػش نيسػػو بنػػو لػػد ّ
ا مانة وعرضيا ليس مف مخزوف ذأره؛ فال يتولؼ عسػى ذلػؾ اإللجػاً جػزاً .فيػذا بلػرب بف يتعسػؽ باآليػات السػابقة التػش
تضمنت بم ار ونييا.
ٗ -إ ّف ترتيب الجزاً الوارد فش ىذا التعقيب بػ يراد العػذاب ثػـ الثػواب يناسػب الترتيػب فػش اآليػات المتقدمػة عسػى موضػوع
عرض ا مانة وىو ببعد بف يتعسؽ بموضوع حمؿ ا مانة؛ فسيس السماوات وا رض والجباؿ بمؤاخذة و اإلنساف
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املوضوعات املعرتضة يف سورة األحزاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمجرد حمسو ا مانة مأرىا صار إلى عذاب بو ثواب.

ي
مف سنف السّو
سن ية
ناؼ ْاب ٌّ
"استْئ ه
تدائش بفاد ْاإلْنباً عسى ّ
عظيمة ْ
٘ -ويؤيد ذلؾ لوؿ ابف عالور بخصوص ىذا الموضوع بنوْ :
السماوات
وصوغيا فش صيغة اْلماضش
عرض
تعالى فش ت ْأويف اْلعالـ وما فيو ...وا ْفتتاح ْاآلية ّ
ْ
وجعؿ متعسّقيا ّ
بمادة اْل ْ
ْ
ي ي
مبدب
ض بز ٌّ
لش فش ْ
عر ه
وا ْ ْرض واْلجباؿ و ْاإلْنساف يومىً إلى ّ
عرض أاف فش صعيد واحد في ْقتضش ّبنو ْ
بف متعّسؽ ىذا اْل ْ
مقومة لمواىييا وخصائصيا
عند تعسّؽ اْل ْ
التّ ْأويف ْ
موجودات ا ْ ْر ّ
الرّب ّ
قدرة ّ
انية ب يجاد اْل ْ
ضية وايداعيا فصوليا اْل ّ
السماوات
لما
ومميزاتيا...
ه
ْ
عرض أاف فش ْ
ّ
فحقيؽ بنا ْ
بف نقوؿّ :
ذأرت فيو ّ
إف ىذا اْل ْ
ونوع ْاإلْنساف ّنو ّ
مبدب ت ْأويف اْلعالـ ْ
طب
بف يراد ظسومام جيوم فش ف ْ
بف اْلمراد ْ
بن :فش ْ
باإلْنساف ْنوعو ...ويجوز ْ
وا ْ ْرض واْلجباؿ م ْاإلْنساف عسـ ّ
طرتو ْ
جيؿ"مٔٚا المالزماف لجنس اإلنساف إ بف يعصمو خالقو بصية خاصة .ويستياد مف بلواؿ ابف عالور بف ىذا
ال ّ
ظْسـ واْل ْ
العرض والحمؿ أاف بم ار تأوينيا مما

يترتب عسى بصسو جزاً؛ فما أاف لسسماوات وا رض والجباؿ إ بف تأبى

وما أاف لإنساف خيرة فش بف يقبؿ بو يأبى بؿ ىو مأره فش بصؿ تأوينو عسى تحمؿ ا مانة.
وعسيو يتعػيف بف موضػوع حمػؿ ا مانػة الػذن ىػو موضػوع غيبػش يعػد طارئػا عسػى سػياؽ موضػوع تأسييػش وتوابعػو متصػؿ
ا رأاف يأمؿ آخره بولو وعسيو يأوف موضوع حمؿ ا مانة موضوعا معترضا لسسياؽ.
ثاني ااً :مناساابة الموضااوع لمقصااد السااورة :إف احتمػػاؿ لسػػب اإلنسػػاف وعقسػػو لسمتنالضػػات ىػػو مػػف ن ػوالض اإلخػػالص ولػػد بتػػت

اآليػات السػػابقة لسموضػػوع المعتػػرض مؤأػػدة عسػى ذلػػؾ سػواً فػػش لػػأف الأػػافريف بو المنػافقيف وأػػذلؾ بمػػر المػػؤمنيف بمراعاتػػو فػػش

بفعاليـ وبلواليـ إذ التسبس بذلؾ ليس مف مقتضى اإليماف وبمػا مسػألة ا مانػة فػش مراحسيػا أافػة مػف مرحسػة العػرض ثػـ التحمػؿ
إلػػى ا داً أػػؿ يتطسػػب مدافعػػة الػػنيس وحمسيػػا عسػػى اإلخػػالص؛ إذ حقيقػػة ا بػػتالً تتمثػػؿ فػػش ذلػػؾ الص ػراع ا زلػػش بػػيف جبسػػة
الظسـ والجيؿ المودعة فش بعماؽ النيس اإلنسانية وتسؾ اآلمانة التػش بودعػت فػش عقسػو وبد ارأػو ثػـ بأػدتيا الرسػا ت السػماوية
وتأوف نتيجة ىذا الصراع ا ختيارن حاسمةم فش مصير اإلنساف يوـ القيامة .فاإلخالص وتجنػب التنػالض فػش الموالػؼ المتباينػة

ىو بص هؿ تندرج فيو أافة موضوعات ىذه السورة الأريمة.

ثالثاً :بيان أوجه التناسب بين الموضوع المعتارض وساياقه :بر الزمخلػرن بف مناسػبة ىػذا الموضػوع لمػا لبسػو ومػا بعػده يػدور
ِ
ض اَنا
سااولَ ُه وعسػػؽ بالطاعػػة اليػػوز العظػػيـ بتبعػػو لولػػو :إَِّنااا َعَر ْ
عسػػى معنػػى الطاعػػة فقػػاؿ" :لمػػا لػػاؿَ  :و َماان ُيط ا ِع المَّا َاه َوَر ُ
َما َن ا َة وىػػو يريػػد با مانػػة الطاعػػة فعظػػـ بمرىػػا وفخػػـ لػػأنيا ...والػػالـ فػػش {لّيع ػ ّذب} ـ التعسيػػؿ عسػػى طريػػؽ المجػػاز؛ ّف
ْاأل َ
التعذيب نتيجة حمؿ ا مانة"مٕٚا.

ػش
"لمػا ْبرلػد السّػو اْلم ْػؤمنيف إلػى مأػارـ ا ْ ْخػالؽ و ّبدب ّ
وبما الرازن فجعؿ مدار التناسب عسى معنى التأسيؼ فقػاؿّ :
النب ّ
عرضػنا ا ْ مانػة بن :التّ ْأسيػؼ وىػو
ػيـ فقػاؿّ :إنػا
ْ
ْ 
بف التّ ْأسيؼ الّذن ّ
بأحسف ْاآلداب ّبيف ّ
وجيو السّو إلى ْاإلْنسػاف ْبم هػر عظ ه
تعػػذيب اْلمنػػافؽ واْلم ْلػػرؾ"مٖٚا .ولػػوؿ الػرازن:
بن :حمسيػػا ْاإلْنسػػاف؛ ليقػ ْ
ا ْ ْمػػر بخػػالؼ مػػا فػػش الطّبيعػػة  ...ولولػػو{ :ليعػػذب} ْ

تعػػذيب اْلمنػػافؽ واْلم ْلػػرؾا فيػػو نظػػر فالحمػػؿ لػػـ يأػػف اختيػػا ار فيترتػػب عسيػػو عػػذاب فالحمػػؿ أػػاف صػػؿ
محمسيػػا ْاإلْنسػػاف ليقػ ْ
التأسيؼ

لنتائجو فش زمف ا بتالً فا مراف منيأا الجانب.

ولػػد ذأػػر ببػػو حيػػاف لريبػػا مػػف لػػولش الزمخلػػرن وال ػرازن وحسػػف لوليمػػا جميعػػامٗٚا .لأنػػو عػػد "الػػالـ فػػش {ليع ػ ّذب} ـ

مف آمف"م٘ٚا .وىذا
يحمْسيا ْف يع ّذب ّ
الصْيرورة؛ ّنو ْلـ ْ
مف نافؽ وب ْلرؾ ويتوب عسى ْ
بف يع ّذب ْ
لأنو حمسيا فآؿ ا ْ ْمر إلى ْ
ّ
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بلبو بالصواب.
وعد اآللوسش ذأر ا مانة وحمسيا مف لبيؿ التمثيؿ لعظـ لػأف التأسيػؼ المنػوط بيػذا اإلنسػاف وصػعوبة بدائػو عسػى الوجػو
ا مثػؿ فقػاؿ" :لمػا بػيف جػؿ لػأنو عظػـ لػأف طاعػة اهلل تعػالى ورسػولو  ببيػاف مػآؿ الخػارجيف عنيػا مػف العػذاب ا لػيـ ومنػػاؿ
المراعيف ليا مف اليوز العظيـ عقب ذلؾ عظـ لأف ما يوجبيا مف التأاليؼ اللرعية وصػعوبة بمرىػا بطريػؽ التمثيػؿ مػ اإليػذاف

بأف ما صدر عػنيـ مػف الطاعػة وترأيػا صػدر عػنيـ بعػد القبػوؿ وا لتػزاـ مػف غيػر جبػر ىنػاؾ و إبػراـ"مٚٙا .وفائػدة ىػذا التّ ْمثيػؿ

موجوداتمٚٚا.
تعظيـ ْبمر ىذه ا ْ مانة؛ إ ْذ ْ
بعظـ ما ْيبصره ّ
مف ْ
تحمسيا ما ىو ْ
الناس ْ
بسغت ْ
ْ
بف يطيؽ ّ
بجناس ا ْل ْ
وبما عبد الأريـ الخطيب فقد ناسب بيف ىذا الموض ومواض بخر مف ىذه السورة فػش إيمػاً بف ىػذا الموضػوع بلػرب

إلى بغراض السػورة منػو إلػى ترتيػب موضػوعاتيا إيػذانا بف ثمػة بسػ ار ار مػف وراً ىػذا الترتيػب المعجػز فقػاؿ الخطيػب" :فيػش بػدً
ين وا ْلم َن ِ
ِ
ِ
َّ
ُّهاا َّ
اه
النِب ُّ
ين وفػش ختاميػا جػاً لولػو تعػالىِ :لُي َع ِّاذ َب المَّ ُ
ااف ِق َ
السورة جػاً لولػو تعػالىَ  :ياا أَي َ
اي اتَّا ِ الم َاه َوَل تُطا ِع ا ْل َكااف ِر َ َ ُ
ين وا ْلم ْ ِ ِ
ات وا ْلم ْ ِ
ِ ِ
النبش مف الأػافريف والمنػافقيف ح ارسػة لػو ولأػؿ مػف اتبػ سػبيسو-
ا ْل ُم َن ِاف ِق َ
ش ِرك َ َ ُ
ين َوا ْل ُم َنافقَ َ ُ
شرَكات  ...فيش تحذير ّ

مف ىذا الخطر الداىـ وىػذا الػبالً النػازؿ مػف مػوا ة الأػافريف والمنػافقيف بو ميػادنتيـ .وبعػد بػدً السػورة بقسيػؿ جػاً لولػو تعػالى:
السااماو ِ
ات
اه لَِر ُجا ِّال ِّماان َق ْم َبا ْاي ِن ِفااي َج ْوِفا ِاه ولبػػؿ ختػػاـ السػػورة بقسيػػؿ جػػاً لولػػو تعػػالى :إَِّنااا َعَر ْ
َّ مااا َج َعا َل المَّا ُ
ضاَنا ْاأل ََماَنا َة َعمَااى َّ َ َ
ض َوا ْل ِج َبا ِ
َو ْاأل َْر ِ
شابَ ْق َن ِم ْن َهااا َو َح َممَ َهااا ِْ
اان فيػػش لولػػو تعػػالى :مااا جعاال المّااه لرجا ِّال ما ْان ق ْمبا ْاين فااي
اال فَاأََب ْي َن أَن َي ْح ِم ْم َن َهااا َوأَ ْ
نسا ُ
اْل َ
يجتم فش الجوؼ لسباف يبطؿ أؿ منيما عمؿ اآلخر أػذلؾ

يجتمػ فػش القسػب لػيئاف يػنقض

جوفه- إلارة إلى بنو أما
ْ
ضاَنا
بحدىما ما يبنيو اآلخر ...فال يجتم فش القسب إيماف وأير و يسأف إليو إيماف يخالطػو نيػاؽ .وفػش لولػو تعػالى :إَِّناا َعَر ْ
َما َن ا َة - ...إلػػارة إلػػى بف ا مانػػة ىػػش ممػػا يحمػػؿ القسػػب وبنػػو أمػػا انيػػرد القسػػب بالسػػسطاف عسػػى الجسػػـ أػػذلؾ تنيػػرد ا مانػػة
ْاأل َ

بالسسطاف عسى القسب"مٚٛا.

والحمػػد هلل رب العػػالميف والصػػالة والسػػالـ عسػػى سػػيد ا نبيػػاً والمرسػػسيف سػػيدنا محمػػد وعسػػى آلػػو الطيبػػيف الطػػاىريف ورضػػش
اهلل عف بصحابو بجمعيف.
اخلامتة.

نتائج البحث:

توصست الدراسة إلى جمسة مف النتائج نبرزىا فيما يأتش:

ٔ -إ ّف الموضوعات المعترضة بسسوب مػف بسػاليب الػنظـ الموضػوعش فػش سػورة ا حػزاب وىػش تمثػؿ ظػاىرة بسػسوبية سػيالية
فش طرح القرآف الأريـ لمطالبو.

ٕ -إ ّف الموضػػوعات المعترضػػة لسسػػياؽ فػػش سػػورة ا حػزاب تلػػتمؿ عسػػى غايػػات عظيمػػة يتقصػػد الػػنظـ الق آرنػش إبرازىػػا وليػػت
النظر إلييا.

ػياؽ واح هػد فػش ذروة ا نسػجاـ؛ لمػا الػتمست عسيػو مػف
ٖ -إ ّف سورة ا حزاب وما تضمنتو مف موضوعات متصسة ومعترضػة س ه
تناسػػب سػػيالش جسػػش وخيػػش مػػف ميتتحيػػا جريػػا م ػ تتػػاب موضػػوعاتيا إلػػى خاتمتيػػا بػػال بدنػػى تيأػػؾ بو انحػػالؿ وبف
موضوعاتيا وفؽ ىذا الترتيب ببعد ما تأػوف عػف اإلغػراب .وىػذا يؤأػد بف سػورة ا حػزاب وحػدة موضػوعية واحػدة محأمػة

منسجمة ويدف دعو النسخ الميضش إلى ضياع لشً مف آياتيا .وفش ىذا ٌّ
رد عسى الملأأيف والطاعنيف فش اإلعجاز
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النسقش والترتيبش لسقرآف الأريـ.
التوصيات:

توصش الدراسة بمزيد مف البحث وتتب ىذه الظاىرة القرآنيػة فػش سػور القػرآف؛ بغيػة الولػوؼ عسػى تناسػبيا السػيالش وابػراز

ظاىرة النظـ الموضوعش فييا فش خطوات متأامسة وصو إلى تأأيد ظاىرة اإلحأاـ الموضوعش لسقرآف العظيـ.
اهلوامش.

الساورة مطٔا
مٔا ينظر :سعد محمود توفيؽ محمد العزف عمى أنوار الذّكر-معالم الطري إلى فقه المعنى القرآن ّي في سيا
ّ
ٕٗٗٔىػ ص.ٔٛ
مٕا ىذا التعريؼ يعد تعرييا إجرائيا استحسنتو وجعستو مصطسحا غايتو تيسير الدراسة.

مٖا ينظر :ابف فارس معجم مقاييس المغة تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف دار اليأر ٖٜٜٔىػٜٜٔٚ-ـ ٘.ٕٗٗ-ٕٖٗ/
مٗا البقاعش برىاف الديف نظم الدرر في تناسب اْليات والسور دار الأتب العسمية بيروت ٘ٔٗٔىػٜٜٔ٘-ـ ٔ.٘/
م٘ا الزرألش بدر الديف متٜٚٗ : :ىػا البرهان في عموم القرآن تحقيؽ :محمػد ببػو اليضػؿ إبػراىيـ دار إحيػاً الأتػب العربيػة
عيسى البابش الحسبش ولرأائو مطٔا ٖٔٚٙىػٜٔ٘ٚ-ـ ٔ.ٖٙ/

مٙا ينظػػر :ابػػف فػػارس مقاااييس المّغااة ٖ .ٔٔٚ/وابػػف منظػػور جمػػاؿ الػػديف مت ٔٔٚى ػػا لسااان العاارب دار صػػادر بيػػروت
مطٖا ٗٔٗٔىػ ٓٔ.ٔٙٙ/

مٚا الليرن نوح أثر السيا في النظام النحو عمى كتاب (البيان في غريب إعراب القرآن لبن األنبار ) ،ص.ٜٚ
مٛا المثنى عبد اليتاح محمود نظرية السيا القرآني ،دراسة تأصيمية دللية نقدية دار وائؿ ا ردف مطٔا ٕٓٓٛـ ص٘ٔ.
مٜا ينظر :الربيعة محمػد عمم السيا القرآني (مبهوم السيا عناد العممااٍ) بحػث منلػور عسػى اإلنترنػت ٕٔٗٚ/ٕٔ/ٕٜى ػ-
ٕٓٓٚ/ٓٔ/ٔٛـ.

مٓٔا ينظر :المثنى عبد اليتاح محمود نظرية السيا القرآني ص.ٜٔ
مٔٔا السيوطش جالؿ الديف عبد الرحمف بف ببش بأر مت ٜٔٔىػا اْلتقان في عموم القرآن تحقيؽ :محمػد ببػو اليضػؿ إبػراىيـ
الييئة المصرية العامة لسأتاب ٖٜٗٔىػٜٔٚٗ-ـ ٖ.ٖٚٗ/

مٕٔا ينظػػر :ابػػف حجػػة الحمػػون مت ٖٛٚى ػػا خزاناااة األدب وغاياااة األرب تحقيػػؽ :عصػػاـ لػػقيو دار ومأتبػػة اليػػالؿ بيػػروت
ٕٗٓٓـ ٔ.ٖٕٜ/

مٖٔا ابف عالور محمد الطاىر بف محمد مت ٖٖٜٔىػػا التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتناوير العقال الجدياد مان تبساير
الكتاب المجيد) ،الدار التونسية لسنلر تونس ٜٗٔٛىػ ٔ.ٖ٘ٔ/

مٗٔا ينظػػر :الخطػػابش ببػػو سػػسيماف حمػػد بػػف محمػػد مت ٖٛٛىػػا بيااان إعجاااز القارآن مطبااوع ضاامن :ثااَلث رسااائل فااي إعجاااز
القااارآن  -سمسااامة :ذخاااائر العااارب ( ،)ٔٙتحقيػػؽ :محمػػد خسػػؼ اهلل ومحمػػد زغسػػوؿ سػػالـ دار المعػػارؼ بمصػػر مطٖا

ٜٔٚٙـ صٗ٘.

م٘ٔا ينظر :ابف منظور لسان العرب.ٙٗٔ/ٔ ،

مٔٙا مجم السغة العربية بالقاىرة مجموعة مف المؤلييف المعجم الوسيط ،دار الدعوة ٕ.ٙٗٚ/
مٔٚا ينظر :الجوزن جماؿ الديف ببو اليرج عبد الرحمف بف عسش بف محمد مت ٜ٘ٚىػا زاد المسير في عمم التبسير تحقيؽ:
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عبػػد الػػرزاؽ الميػػدن دار الأتػػاب العربػػش بيػػروت مطٔا ٕٕٗٔى ػ ٖ .ٗٗٙ/والػرازن فخػػر الػػديف مت ٙٓٙىػػا مباااتي

الغيب (التبسير الكبير) ،دار إحياً التراث العربػش بيػروت مطٖا ٕٓٗٔى ػ ٕ٘ .ٖٔ٘/وابػف عالػور التحريار والتناوير

ٕٔ.ٕٗ٘/

شاراف
مٔٛا البقاعش نظم الدرر في تناسب اْليات والسور .ٙٚ/ٙ ،والبقػاعش إبػراىيـ بػف عمػر مت ٘ٛٛىػػا مصااعد ال ّنظار لإل ْ
عمى مقاصد السور ،مأتبة المعارؼ الرياض مطٔا ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٚ-ـ ٕ.ٖٚٓ/

مٜٔا الخطيب عبد الأريـ يونس مت :بعد ٖٜٓٔىػا التبسير القرآني لمقرآن دار اليأر العربش القاىرة ٔٔ.ٚٙٔ/
مٕٓا ينظر :ابف عالور التحرير والتنوير ٕٔ.ٕٗٛ/

مٕٔا ينظ ػػر :بحم ػػد ب ػػف حنب ػػؿ بب ػػو عب ػػداهلل الل ػػيبانش مت ٕٔٗىػ ػػا المساااند مؤسس ػػة لرطب ػػة الق ػػاىرة ٘ .ٖٕٔ/وض ػػياً ال ػػديف
المقدسش ببو عبد اهلل محمد بف عبد الواحد مت ٖٗٙىػا األحاديث المختارة دراسة وتحقيؽ :عبػد المسػؾ بػف عبػد اهلل ابػف
دىيش دار خضر لسطباعة والنلر والتوزي

بيروت-لبناف.

مٕٕا ينظر :ببو عبيد القاسـ بف سػالّـ اليػرون مت ٕٕٗىػػا فضاائل القارآن تحقيػؽ :مػرواف العطيػة ومحسػف خ اربػة ووفػاً تقػش

الديف دار ابف أثير مدملؽ-بيػروتا مطٔا ٘ٔٗٔى ػ ٜٜٔ٘-ـ صٕٖٓ .وعػزاه السػيوطش واللػوأانش بيضػا إلػى ْابػف
دويو ينظر :السيوطش جالؿ الديف عبد الػرحمف بػف ببػش بأػر مت ٜٔٔىػػا الادر المنثاور فاي التبساير
مر ْ
ا ْ ْنبار ّ
ن و ْابف ْ
بالمأثور دار اليأر بيروت  .٘ٙٓ/ٙواللوأانش محمد بػف عسػش مت ٕٓ٘ٔىػػا فات القادير دار ابػف أثيػر دار الأسػـ
الطيب دملؽ بيروت مطٔا ٗٔٗٔىػ ٗ.ٕٜٜ/

مٖٕا ينظػػر :ابػػف أثيػػر ببػػو اليػػداً متٚٚٗ :ى ػػا تبسااير الق ارآن العظاايم تحقيػػؽ :سػػامش بػػف محمػػد سػػالمة دار طيبػػة لسنلػػر
والتوزي

طٕ ٕٓٗٔىػٜٜٜٔ-ـ  .ٖٚ٘/ٙوالسيوطش الدر المنثاور فاي التبساير بالماأثور  .ٜ٘٘ ٘٘ٛ/ٙواللػوأانش

فت القدير ٗ.ٕٜ٘/

)ٕٗا اآللوسش لياب الديف محمود بف عبد اهلل الحسينش مت ٕٓٔٚىػا روح المعاني في تبسير القرآن العظيم والسبع المثاني
تحقيؽ :عسش عبد البارن عطية دار الأتب العسمية بيروت مطٔا ٘ٔٗٔىػ ٔٔ.ٔٗٓ/

مٕ٘ا ابف أثير تبسير القرآن العظيم.ٖٚ٘/ٙ ،

مٕٙا القاسمش محمد جماؿ الديف الحالؽ مت ٕٖٖٔىػا محاسن التأويل تحقيؽ :محمد باسؿ عيوف السػود دار الأتػب العسميػة
بيروت مطٔا ٔٗٔٛىػ .ٗٙ/ٛ

مٕٚا ابف عالور التحرير والتنوير ٕٔ.ٕٗٙ/

ي
فسما مات رسػوؿ السّػو 
ولقد أاف فش
الر ْجـ ورضاعة ا ْلأبير ع ْل مار
عف عائلة
ْ
لالتْ :
لقد نز ْ
ْ
صحيية ْ
مٕٛا ْ
لت آية ّ
تحت سريرن ّ

داجف فأأسيا .ابف ماجة ببو عبد اهلل محمد بف يزيد القزوينش مت ٖٕٚىػا سنن ابن ماجه تحقيػؽ:
بموتو دخؿ
ه
وتلاغ ْسنا ْ
محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػالش دار إحيػػاً الأتػػب العربيػػة-فيصػػؿ عيسػػى البػػابش الحسبػػش ٔ .ٕٙ٘/لػػاؿ ا لبػػانش :حسػػف .ينظػػر:

ا لبانش محمد ناصر الديف مت ٕٓٗٔىػا صحي وضاعيف سانن ابان ماجاة ،برنػامج منظومػة التحقيقػات الحديثيػة مرأػز
نػػور اإلسػػالـ بحػػاث الق ػرآف والسػػنة باإلسػػأندرية ٗ .ٗٗٗ/وحأػػـ ا لبػػانش فيػػو نظػػر ونظػػر؛ فيػػو إنمػػا يحأػػـ عسػػى اإلسػػناد
بصرؼ النظر عما فش المتف مف النأارة.

مٕٜا النسيش ببو البرأات حافظ الديف متٚٔٓ :ىػا مدارك التنزيال وحقاائ التأويال حققػو وخػرج بحاديثػو :يوسػؼ عسػش بػديون

دار الأسػـ الطيػب بيػػروت مطٔا ٜٔٗٔى ػٜٜٔٛ-ـ ٖ .ٔٗ/وينظػػر :الزمخلػرن جػػار اهلل ببػو القاسػػـ محمػود بػػف عمػرو ابػػف
بحمد مت ٖ٘ٛىػا الكشاف عن حقائ التنزيل وعيون األقاويل في وجوُ التأويل تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميػدن دار إحيػاً

التراث العربش – بيروت مطٖا ٔٗٓٚىػ ٖ.ٕ٘ٙ/
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مٖٓا ينظر :الخطيب عبد الأريـ التبسير القرآني لمقرآن ٔٔ .ٖٙٗ/وابف عالور التحرير والتنوير ٕٔ.ٕٗٙ/
مٖٔا ابف أثير تبسير القرآن العظيم .ٖٖٛ/ٙ

مٕٖا دروزة محمد عزت التبسير الحديث دار إحياً الأتب العربية القاىرة ٖٖٔٛىػ .ٖ٘ٛ/ٚ

مٖٖا ينظػػر :الطبػػرن ببػػو جعيػػر محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد مت ٖٓٔى ػػا جااامع البيااان فااي تأوياال الق ارآن تحقيػػؽ :بحمػػد محمػػد
لاأر مؤسسة الرسالة مطٔا ٕٓٗٔىػٕٓٓٓ-ـ ٕٓ .ٕٖٔ/وابف عالور التحرير والتنوير ٕٔ.ٕٖٚ/

مٖٗا ينظر :الزمخلرن الكشاف عن حقائ التنزيل وعيون األقاويل في وجوُ التأويل ٖ.ٖٖ٘/
مٖ٘ا الرازن مباتي الغيب ٕ٘.ٜٔ٘/

مٖٙا ينظر :الرازن مباتي الغيب ٕ٘ .ٜٔ٘/وابف عالور التحرير والتنوير ٕٔ.ٕٖٚ/
مٖٚا ينظر :البقاعش نظم الدرر في تناسب اْليات والسور .ٚٙ/ٙ

مٖٛا البقاعش نظم الدرر في تناسب اْليات والسور  .ٚٛ/ٙوينظر :ابف عالور التحرير والتنوير ٕٔ.ٕٚٗ/
مٖٜا الخطيب عبد الأريـ التبسير القرآني لمقرآن ٔٔ.ٙ٘ٙ-ٙ٘ٗ/
مٓٗا ينظر :ابف عالور التحرير والتنوير ٕٔ.ٕٚ٘/
مٔٗا دروزة محمد عزت التبسير الحديث .ٖ٘ٛ/ٚ
مٕٗا ابف عالور التحرير والتنوير ٕٕ.ٗٚ/
مٖٗا المرجع الساب

ٕٕ.ٗٛ/

مٗٗا الرازن مباتي الغيب ٕ٘.ٔٚٔ/

م٘ٗا البقاعش نظم الدرر في تناسب اْليات والسور .ٔٔٗ/ٙ
مٗٙا المرجع الساب

.ٔٔ٘/ٙ

مٗٚا دروزة محمد عزت التبسير الحديث .ٖٜٚ/ٚ

مٗٛا ينظر :الرازن مباتي الغيب .ٔٚ٘/ٕ٘ ،وببػو حيػاف ا ندلسػش بثيػر الػديف محمػد بػف يوسػؼ مت ٘ٗٚىػػا البحار المحايط فاي
التبساااير تحقي ػػؽ :ص ػػدلش محم ػػد جمي ػػؿ دار اليأ ػػر بي ػػروت ٕٓٗٔى ػ ػ  .ٜٗٔ ٜٗٛ/ٛوالخطي ػػب عب ػػد الأػ ػريـ التبساااير
القرآني لمقرآن ٔٔ.ٖٖٚ/

مٜٗا ينظر :ببو حياف ا ندلسش البحر المحيط في التبسير .ٜٗٔ ٜٗٛ/ٛ
مٓ٘ا ينظر :البقاعش نظم الدرر في تناسب اْليات والسور .ٔٔٛ ٔٔٚ/ٙ

مٔ٘ا ينظر :الخطيب عبد الأريـ التبسير القرآني لمقرآن ٔٔ .ٖٚ٘/وابف عالور التحرير والتنوير ٕٕ.ٖٙ/

مٕ٘ا ابف عالور التحرير والتنوير ٕٕ .ٜ٘/وينظر :سيد لطب إبػراىيـ حسػيف اللػاربش مت ٖ٘ٔٛىػػا فاي ظاَلل القارآن ،دار
اللروؽ بيروت -القاىرة مطٔٚا ٕٔٗٔىػ .ٜٖ/ٙ

مٖ٘ا ابف عالور التحرير والتنوير ٕٕ.ٖٙ/

مٗ٘ا ينظر :دروزة محمد عزت التبسير الحديث .ٖٜٚ/ٚ
م٘٘ا المرجع الساب

.ٖٜٚ/ٚ

م٘ٙا ينظر :المرجع الساب

.ٗٓٔ/ٚ

م٘ٚا ينظر :ابف عالور التحرير والتنوير ٕٔ .ٕٗٛ/وابف ماجو السنن ٔ.ٕٙ٘/

م٘ٛا ينظر :الرازن مباتي الغيب ٕ٘ .ٔٛٔ/والبقاعش نظم الدرر في تناسب اْليات والسور  .ٖٕٔ/ٙوابف عالػور التحريار
والتنوير ٕٕ .ٜٚ/وحو

سعيد مت ٜٔٗٓىػا األساس في التبسير دار السالـ القاىرة مطٙا ٕٗٗٔىػ .ٗٗٚٔ/ٛ
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h: ?????????????? ?????????????? ??? ??????? ??????????? ?????? ???????????? ????????????? ?????????? The contextual contrasting issues included in Al A

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمنود البطايهة
مٜ٘ا ينظر :اآللوسش روح المعاني ٔٔ.ٕٕ٘/

مٓٙا ينظر :البقاعش نظم الدرر في تناسب اْليات والسور  .ٖٖٔ/ٙوالخطيب عبد الأريـ التبسير القرآني لمقرآن ٔٔ.ٚٗٛ/
مٔٙا ينظر :القاسمش محاسن التأويل  .ٔٔٓ/ٛوالخطيب عبد الأريـ التبسير القرآني لمقرآن ٔٔ.ٜٚٗ/
مٕٙا ابف عالور التحرير والتنوير ٕٕ.ٖٔٓ/

مٖٙا دروزة محمد عزت التبسير الحديث .ٗٔٗ/ٚ
مٗٙا ابف عالور التحرير والتنوير ٕٕ .ٕٔٔ/ومػف خػالؿ النظػر فػش بلػواؿ ابػف عالػور نجػد بنػو يعبػر عػف اآليػات بو الموضػوعات
المعترضة بالجمسة المعترضة فيو

يقصد بأالمو الجمسة المعترضة بالمعنى النحون.

م٘ٙا دروزة محمد عزت التبسير الحديث .ٕٗٗ/ٚ
مٙٙا الرازن مباتي الغيب ٕ٘ .ٔٛ٘/وينظر :ببو حياف ا ندلسش البحر المحيط في التبسير .٘ٓٙ/ٛ

مٙٚا ينظر :البقاعش نظم الدرر في تناسب اْليات والسور  .ٖٔٛ ٖٔٚ/ٙوابف عالور التحرير والتنوير ٕٕ.ٕٔٔ/
مٙٛا ينظر :الخطيب عبد الأريـ التبسير القرآني لمقرآن ٔٔ.ٚ٘٘/
مٜٙا ينظر :ابف عالور التحرير والتنوير ٕٕ.ٔٔٗ/
مٓٚا المرجع الساب

ٕٕ.ٖٔٔ/

مٔٚا ينظر :المرجع الساب

ٕٕ.ٕٔٙ-ٕٔٗ/

مٕٚا الزمخلرن الكشاف عن حقائ التنزيل وعيون األقاويل في وجوُ التأويل ٖ .ٖ٘ٚ/وينظػر :البيضػاون ناصػر الػديف ببػو
سعيد عبد اهلل الليرازن مت ٘ٙٛىػا أنوار التنزيل وأسرار التأويل تحقيؽ :محمد عبد الرحمف المرعلسش دار إحياً التػراث

العربش بيروت مطٔا ٔٗٔٛىػ ٗ.ٕٗٓ/
مٖٚا الرازن مباتي الغيب ٕ٘.ٔٛٚ/

مٗٚا ينظر :ببو حياف ا ندلسش البحر المحيط في التبسير .٘ٓٛ/ٛ
م٘ٚا المرجع الساب

.٘ٔٔ/ٛ

مٚٙا اآللوسش روح المعاني ٔٔ .ٕٚٓ/وينظر :القاسمش محاسن التأويل .ٕٔ٘/ٛ

مٚٚا ينظر :ابف عالور التحرير والتنوير ٕٕ .ٕٔ٘/ودروزة محمد عزت التبسير الحديث.ٕٜٗ/ٚ ،
مٚٛا الخطيب عبد الأريـ التبسير القرآني لمقرآن ٔٔ.ٚٙٔ/
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